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Cap.:( tulo I

I. Posicion de ·Azorl.n en la literatura espanola contem;poranea.
La generacion del Noventa y Ocho.
Para situ::J.r a Jose Martinez Ruiz, Azorl.n, en la literatUra.contemporanea tonemos que estudiar .ala generacion ala
cual pertenecio. Un grupo de escritores, ensayistas y noveli
tas cuya existencia ha sido objeto de crl.ticas y estudios.·Es
esta la llamada Generacion del 98 0 los Noventayochistas, como tamb~en se nombran, de la cu8l es figura principal nuestro
escritor por su ideario y por haberla. definido con su pluma.
Los componentes de la Generacion de'l898 aunque no constituyen escuela por su marcad~ individualidad, siguen un idea-rio que los agrupa y reunen·las condiciones para la existen-cia de ellos como generacion literaria. Se encuentran estos escritores frente a un hecho importante de trascendencia na-cional, el llamado "desastre 11 , la perdida de las ultimas co-lonias con 18. guerra hispanoamericana, mas 0 menos a la mis..:ma. edad; en la juventud. Las relaciones iguales, asistencia a
tertulias, a.ctos publicos de·. grupo, el tomar Un8. pcti tud vi-tal frente a la generacion que le precedl.a y adoptar un len-guaje genera.cional o estilo de expresion que los distingul.a.
Ademas de todo lo anterior existio la coincidencia de elementos formativos debido e. las comunes influencias recibidas •
. Los escri teres que perteneQen a esta generacion li,tera-l
ria son: Miguel de Unemuno · (1864-1936), Ramon M. del Valle Inclan (1866-1936), Pio Ba.roja (1872-1956), Jose Martinez --
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Ruiz, Azorin, (1874-1967), Antonio Machado (1874-1936), Ramiro de Maeztu (1875-1936). Angel Ganivet (1852-1898) es consi..:
dorado por Diez Echarri como parte de la generaci,on;
, . con su-- .
muerte prematura proyecta su obra a los hombres que la forman.
Tambien lo ha sido el dramaturgo y premio Nobel de literatura,
Jacinto Benavente (1866-1954), pcro los primeros citados sonlos que con mayor propiedad pueden sor considerados como ta--les.
Veamos ahora el escenario, tanto nacional como europeo, en
que surge a la luz publica esta generacion.
Iviuerto Alfonso XII en 1885 termina la regencia de la reina
Maria Cristina con la mayoria de edad del rey Alfonso XIII •. Afios de lucha politica por el predominio de los dos partidos,
conservador y liberal, que culminara con la perdida de Cuba y
la guerra hispanoamericana.
La Europa de fin de siclo vive a su vez, una serie de aeon
tecimientos renovadoros en todos los ordenes. La consolida--cion del imperio colonial de Inglaterra, unificaci6n nacional
de Italia, ascenso al rango de gran potencia de Alemania y la
adquisici6n de poseciones africanas de J!,rancia y Belgica. Elmanifiesto comunista de 1\·:arx y Engels en 1848 trajo como consecuencia que las masas obreras adquirieran conciencia de cla
se constituyendo un nuevo podor politico frente a la poderosa
burguesia. En 1?-s ciencias los- descubrimientos cientificos, la elaboraci6n de la teoria de la evoluci6n con Charles Dar-win en 1859 y su obra The origin of species que la propaga. En lo religioso, la iglesia cat6lica define su doctrina en la
enciclica de Leon XIII. Nuevos movimientos filos6ficos con -las obras de Schopenhauer y Nietzsche, alemanes y de Kierke-gaard, dan·:3s. Estos pensarnfentos se refleyaran en la litera-tura y en las artes en generalo
En lo social y econ6mico, tanto el fil6sofo cowo el agitador social, el anarquista, sienten el peso de la sociedad bur-
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c,uesa y la fuerza de la masa obrera con conciencia de clase.
Todo lo anterior da lugr1~~ a uua cr1.s1.s europea que se refleja en Espana en su ambiente politico y social turbulento con
/
los agi tadores anarquistas, lo:::.: problemas regionales y las campanas militares en Africa con su consecuente doscontento,
el desastre colonial y l:s dificu1tades econ6micas agrarias.
Hay, por tanto, una crisis hist6rica con el surgimiento de esta generaci6n de escritores llamada de 1898, afio del desas
tre colonial. El despertar de la conciencia espanola por lali~uidaci6n del poderio colonial trae por consecuencia una intensa reacci6n critica. Una literatura regeneracionista de
politicos y soci6logos y una que trata de buscar las causasen factores externos y materiales, como raza, geografia y am
biente.
Ha habido en Espana desde fines de'siglo JCyiii, una litera
tura reformadora que en el siglo XIX cuenta con numerosos antecedentes y surgen coincidiendo en algunas ideas, intelectua
les puros y espiritus meditadores para quienes el problema es
ante todo espiritual. Habra un afan de mejorar la cultura en
Espana que dara lugar en o1 aiio u.e 1876 a la fundaci6n de laInstituci6n libre de la ensefianza, centro cultural cuyos fundadores fueron hombres educados en el Krausismo, movimiento-que buscaba la renovaci6n total de ~a cultura espanola sabrebases laicas. Punto importcmte. del ideario de la Insti tuci6nes la conecci6n de Espana con el orbe intelectual del cual es
taba desligada desde los tiempos de Carlos III. Pe:ttenecen aella hombres como Giner de los Rios (1839-1915) y JoaQuin Cos
ta (1864-1910), quienes ademas pretenden despertar al pueblode la actitud contemplativa de las glorias pasadas y seran
inspiradores de la nueva generaci6n de escritores jovenes.
Ideario de la generaci6n del 1898.
Los componentes de la generaci6n coinciden en muchos ras-gos, aunque como hemos dicho c.:::.nteriormente tienen una marc ada
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indivudualidad.
Uno de estos rasgos cor"1unes es el proclamar la voluntad co
mo instrumento para la salvaci6n del individuo y la soluci6ndel problema hist6rico es}XJ..fiol. El autoan8J.isis paxa el conocimiento de yo y la fa.l.ta de f'e p2.ra todo lo que estuviera -fuera de el. Son estos jovenes autodidactas, originales y excentricos. Su culto a la voluntad se contradice con la incapa
cidad para resolver los problemas por la acci6n debido a un choque entre el escepticismo y la necesidad de entender la -realidad, el alma moderna 3r lo tradicional que daxa lugar a-que se refugien en un misticismo individualista en el cual -hay, la agonl.a constante del pensamiento como en Unamuno, o en un mundo poetico lleno del paisaje de Espafi.a y de todo lopequefio y fugaz como veremos en Azorl.n.,
Aparecen estos escri tores unidos a ciert:~,s actividades como tertulias, organizaci6n de c~ctos colecti vos t::1les como, la
visi ta a la tumba de Laxra, la exC1)..rsi6n a Toledo, 1901, y la
protesta contra la concesi6n del premio Nobel a Echegaray enla cual se qestaca Azorin con su critica. Colaboran en los mis
mos periodicos: El Pais, El Globo, Espe.fla, Justicia, y crean revistas como La Revista Nueva, Vid.c1 Nueva, Alma Espanola y -otras que ayudan a difundir las ideas que esta generaci6n tiene al enfrentarse al problema hist6rico de Espana, una protesta a la, {;eneraci6n anterior, un:.1_. critica al siglo XIX, que hace nacer como consecuencia de su inconformidad el conc€pto dela revision de valores de Nietzsche y la interpretacion nuevade lo tr~.dicional.
Rechazaran los juicios de la crl.tica academica y buscaran.en los Clasicos y en los poetas primi ti vos la raiz del alma es
panola.
Trataran de hallar el }Tototipo espafiol en los heroes delRomancero, en el Cid y en Don C~ui jote.
Vuelven la vista estos escri tores hn.cia el campo, los vie-

---------------~~·--··----------------,
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jos pueblos, y el paisaje. En Castilla creen ver el esp:l.ritu espaiiol, la unidad espiritual nacional.
Los escritores de esta generacion unen el amor' a los valo
res n2.cionales, la necesid:::..d de europeizar a Espana.
Se declaran apol:l.ticos, pero debido a las circunstanciashistoricas a que hemos aludido antes y al deseo manifiesto de reformas sociales, particj.pan de· un sentido p~l:l. tico, yaque incluso Maeztu con Azor:l.n y Baroja redactan una serie de
man1fiestos donde propugnan la formacion de un estado social
con una serie de reformas sociales que conlleven a una mayor
justicia social.
11 Dos aspectos, bien deslinde.dos entre s:l.,
incluye el idea
rio que goberno entonces el pensamiento y la obra de los lite
ratos noventayochistas; atafie el prim~ro a cuestiones literarias, se refiere el segundo a problemas de indole propiamente
ideologica y creencial 11 • l
Tienen estos escritores m1a vision subjetiv.a literaria yuna honda sensibilidad, lazo que los unio a todos. La sensibi
lidad con que estos hombres tratan de profundizar en los pro
blemas de Espana los une en su individualismo.
Llevan a cabo una renovacion total del lenguaje literario;
al viejo estilo retorico de parrafo amplio, oponen la exactitud y precision tratando de expresar con la palabra precisa -lo q,ue el paisaje y los Clasi.cos produc:Lan en su sensibili-dad.
Todo lo anterior dio lugar no solo a una retoDica nueva en oposicion a1 realismo objetivo sino tambien a estilos muypersonales objetivos en el concepto y subjetivos en la emo---

.,

c~on.

Se desarrolla una nueva literatura cr:l.tica y se inicia el
ensayo contemporaneo que en los hombres de la generacion es de tipo filosofico, historico-literario o poetico-descriptivo ,

,,.jiii
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ante el paisaje que constituira una nota dominante en la obra
de Azor:l.n y que contribuye al crecimiento del peri6dico, ya que crea un tipo de ensayo que participa de los e'aracteres an.
teriores y que en el periodico atrae la atenci6n del publico.
Hay en la cr:l.tica de esta generaci6n que se caracteriz6 por su apasionamiento, algunas veces violento y n~gativo, unsentimiento pesimista en sus raices subjetivas; un tono de la
mento l:l.rico que los une.
Entre 1902 y 1905 ocurre el proceso de desoluci6n de la-convivencia mantenida por los escritores noventayochistas. Es
tos escritores van tomando una actitud individual que en algunos casos los lleva a la afirmaci6n absoluta de todo lo que
hab:l.an negado. Desilucionados de la campafia regeneradora, laabandonan para volverse cada uno al mundo personal de su voca
cion literaria. Seguiran haciendo cr:ltica pero sera con la ac
titud mas contemplativa que combativa.
Los sucesos politicos de la vida espanola, mas que la --orientaci6n ideologica de sus componentes, contribuyeron engran medida a1 distanciamiento de estos escritores. Su obra sin embargo se impone en las letras modernas y el desarrollode la literatura posterior se debe ala influencia espiritual
de estos hombres, cuyo esp:l.ritu ha permanecido como una llama
encendida a las generaciones siguientes.
No podemos de jar de dedice,r unos parrafos a los art:l.culos
en los cuales Azor:l.n, escritor del cual tratamos en estate-sis, define y le da nombre a la generaci6n a la cual pertenece.
En 1910, Azorin escribe una de sus primeras definicionesde la generaci6n del novent.a y ocho y en su libro Clasicos yIviodernos estan recogidos los art:lculos que con el nombre de 11 Generacion del Noventa y Ocho ", dedica a definir la personalidad colectiva del grupo literario. Cita Azor:l.n el afio de-
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1896 como fecha de lleg~'-'.da a Madrid de unos jovenes con ambiciones literarias y el estreno de Gente conocida de Benavente
que hab:La renovado el teatro melodramatico de Eehegaray.
Citamos de uno de esos art:Lculos:

" Se puede decir que el rasgo caracter:Lstico
de aquella generacion, su cualidad domin~nte,
era un profunda amor al arte y un hond·o prurito de protesta contra las formulas anteriores
y de independencia 11 2
El grito de pasion de Echegaray, el sentimentalismo sub
versivo de Campoamor y la vision de la realidad de Gald6s -crearon un estado de conciencia que derivo hacia la cr:Lticasocial. Pero e·sa protesta no hubiera podido producirse sin la labor cr:Ltica de la gener·acion anterior.
Afirma Azor:Ln que la curiosidad mental por lo extranjero
avivo la sensibilidad del grupo y las circunstancias hist6ri
cas precipitaron la protesta.
La generaci6n del noventa y ocho representa en las le -tras, segU.n se definidor, un renacimiento y fecundaci6n delpensamiento nacional.
Las influencias dominantes que esa generaci6n recibi6 yque avivaron su esp:Lritu son, aparte de las individuales, -las de Nietzsche, Verlaine y Teofilo Gautier que sintetizanel esp:Lritu de protesta, el amor al paisaje y 1a mentalidadpoetica.
Azor:Ln; Vida y obra.
·Jose Martinez Ruiz es el nombre de este escri tor conocido
por Azor:Ln en las letras contemporaneas. Nacio en Monovar, -Alicante, el 8 de Junio de 1873, a el se refiere como " un -pueblo floreciente construido en una ladera", de una fami--lia provinciana acomodada; abogado y alcalde de Monovar, su -
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padre, quien tambien lleg6 a.ser diputado de Alicante. Su madre, delicada, con los ojos azules y la blanca tez de nuestro
escri tor. El mayor de ocho hijos, tiene una niiiez' com:un a los .
hijos de las familias burguesas provincianas.
En 1878 fue llevado a la iglesia del pueblo donde el maes
tro le dedicaba especial atenci6n de la c::_ue el niiio se queja,
·,
por alejarlo del juego con los otros chicos de su edad a la hora del recreo. En su libro Las confesiones de un pequefio fi
loso ha avocado esos afios donde ya se manifestaban, el amor al paisaje, la imaginaci6n de sus juegos juveniles, as! comolos afios de educaci6n _formal con los Escolapios de Yecla. Fue
ron ocho afios de internado cuya disciplina, las ansias de libertad que ello conlleva y·la dolorosa separaci6n del hogarpara un nino, dejaron honda huella en.~u sensibilidad. De a-ll! saldra el joven rebelde, el anarquista de sus primeros es
critos. El colegio,a su vez, formara su espiritu en el amor al orden y al estudio.
Comienza la c~rera de Leyes en la Universidad de Valen-cia en 1888, donde alterna las asignaturas en la de Madrid.
Es la vida de este estudiante de Derecho con aficiones li
terarias igual a la de otros jovenes en las tan conocidas pen
siones donie viven lejos de sus hogares. Leia incansablemente
cuanto llegaba a sus manos. Son los afios de " devora libros ",
como qiria Unamuno de esa pasi6n autodidactica de conocer todo, que lo llev6 ademas, a recorrer la huerta, contemplar elpaisaje, curiosear librer:L:1,s y bus car libros viejos, afici6nque no le abandon6 nunca.
Del deseo de escribir hay antecedentes en su familia. Suabuelo Don Jose Soriano Gar9ia publico en Alcoy, 1838, un libro de apologetica y dej6 inedito otros libros que conservaba
su bisnieto y que posiblemente ini'luyeran en su vocaci6n lite
raria. Esto lo lleva a escribir ensayos en Monovar durante --

t'
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sus vacaciones, en semanarios como; El Pueblo, El Eco de Mo-novero y otros, ademas de critico de teatro durante corta tem
porada en El Mercantil Valenciano dirigido por Francisco Cas-.
tell, su maestro de periodismo en la ciudad de Turia. Estos-escritos disgustaron a muchos por el caracter de propagandaanarquista que contenian en su mayoria, firmandolos con el -seud6nimo de Ahriman. En 1893, siendo aun estudi~te, pronuncia un discurso en el Ateneo Literario y se imprime su trabajo en un folleto de veintidos paginas con el nombre de La cr:L
tica literaria en Espana bajo el seudonimo de Candido. En--1894 se publican ensayos de cr:Lticas y satiras con el nombrede Busca;pies, el seudonimo sera Ahriman. Sin seudonimo imprime en Valencia en 1895 Anarguistas literarios, Notas sociales
(Vulgarizaci6n) y La juve~tud espanola.
Es esta una epoca de inquietud para el joven Martinez
Ruiz, que al igual que otros sentira el peso de las circuns-tancias hist6ric2s en ~ue se debate la vida espanola.
Termina sus e.studios de Derecho en 1896 pero decide se -guir su verdadera vocaci6n, abrirse paso y dejar la seguridad
que le promete seguir la carrera de su padre para llegar a la
eminencia en literatura que requerira un duro aprendizaje y gran diciplina.
El periodismo es lo c:.ue ofrece · oportunidades de ser conocido y por una recomendaci6n a Ricardo Fuentes, redactor y je
fe, comienza a escribir en El Pais. Sus articulos inquietan a
los suscriptores republicanos y continua escribiendo fuera del
peri6dico cuando no se le publican sus trabajos. De esta epo-ca son Charivari ( Critica discorclante ), Desde la ultima
vuel ta del camino y MemorJ..i0,S inmomorialos y Bohemia, con mu-chos datos biografico de los alios de escritor pobre.
Desde 1897 al 1899 colabor6 en El Progreso y de estos escritos recopilo y publico, La evoluci6n de la critica y La so
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_ciolog:la criminal. En 1900 edi ta Los Hidalgos (La vida en el
siglo XVII), \_ue es una parte de El alma castellana y prepa.ra
ba por esta epoca su novela.La voluntad. Un viajrt'a Toledo--.
inspire ol Diario de un enfcrmo, tal vez un gr·an amor.
Es esta la prime~a epoca de nuestro escritor, ya que como
veremos posteriormente, entr.ara en una e'tapa de mayor madurez
y su cr:ltica, que es el proposito de este trabajo' se hara mas
honda y reflexionada en su conjunto. En sus prirD.eras diecinue
ve obritas aun no ha nacido el seudonimo de 11 Azor:Ln " alaluz publica.
lu comenzar el siglo lo encontramos relacionado con un -grupo de jovenes a los cuales a los hombres maduros apenas si
ponen atenci6n. Son los q_ud :fo:cmaran la " Generaci6n ·del 98 11
y de ctiyo ideario e inquietudes liter~3.;['ias nos hemos qcupadoanteriormente.
Ya en 1899 colabora en L?- Revista Nueva publicada por
Luis Ruiz Contreras y cuya fundaci6n ayud6 a difundir las
ideas de los joveJ;les literatos.
En 1902 escribe en Jn Globo · art:lculos de pol:L tica agra.ria.
Es e.sta epoca significativa en la vida de Azo~:ln ya que se -edita en Barcelon~ su novela La voluntad; el personaje cen--tral es Antonio Azor:ln y con el nace su seudonimo futuro.
En 1903 colabora en otra revista
Alma Espanola. De esta ..
epoca t8mbien son Las Ct?_P...f~~-qncs__ SJ~§-.2-~n p_eg_uefip filosofo, au-.
tobiogr8..fica con semblanzas de su vida colegial.
En 1904 firmara con el seudonin1o de 11 Azor:ln" y lo sera en
lo sucesivo desde Los Pueblos editndo en 1905 y nuestro escri
tor adquiere la celebride.d que se e£ianzara con el tiempo. No
cesa de colaborar como peripdista y numerosos son sus art:Lculos en revistas de Espana y America, en el ABC de Madri-d y en
El Imparcial, que era la tribuna mr?. s autorizada en lo :f?Ol:ltico y en lo literario. Hay sin embargo, un parentesis en sus -
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libros h:'lSta 1908, aiio en c;ue contrae matrimonio con JuliaGuinda Urzauqu:L No tuvo hijos ord;e me,trimonio.
,
Fue diputado en cinco legislat1iras por Alraerfu 19071919. Desempefi6 la Subsecretar:La ue Instrucci6n PUblica en

1917-18.
Sus ideas pol:lticas han sido, segU.n muchas op~nJ.ones,
inestables y confusas. Tuvo gr~~n simpat:la hacia politicos co
mo Pi y I·Iargall y don Juan <.k la Cierva.
Azor:ln vuelve a Espa:flo. deS})WJS de la guerra civil por lo
que recibi6 severas cr:ltic2s por 1)arte de los escri tores del
exilio. Fue objeto durante su vida de homenajes y tributos.
En 1913 se le homenajeo por sus triunfos en Aranjuez, fue -este el que mas recordo en su vida. Se le han concedido lasgrandes cruces de Isabel le, Catolica en 1930, tribute de su. pueblo natal y la de Alfonso el Se,bio en 1946, E'Ldemas de --miembro de la Real Academia de la Lengua desde 1924.
Azor:l.n ha escri to novol··~s, cuentos, comedias. Ni como .-novelista ni como dramat~ITgo consigui6 exito. Sus personajes
no llevan el calor ameno, let acci6n de sus novel as no es interes ante. Sus personajes son ?wm.bres de voluntc:~d vencida en
~leltos por lQS pequefi~s casas de la vida, incapaces de ninguna acci6n heroica que los redima de esa vida de quietud.
Esa misma contemplaci6n de la ~ida frustrada se nos va presentando como una hazafia EorD,l por la paciencia de la contem
placi6n de esa mon6tona viua en donde las pequefias cosas que
forman parte de ella estan vistas por el autor .con el profun
do lirismo (1ue lo caracterizaba y penetra en los espiri tus con minuciocidad en el paisaje o en el analisis de las casas.
Hay en el una melancol:l.a en.la evocacion de personajes y cosas.
Aunque conocedor de la tecnica teatral, los personajes de su teatro a su vez no viven escenicamente, sino en el

12

tiempo y no en el espacio .1 i[~al que los de sus novelas.
Novelas. Antonio Azor:Ln, J_:,_s~_Voluntad, Dona Ines, Don Juan,
Salvadora de Olbena, La isla sin. aurora, Feliz 'X/a:rgas, Maria·
Fontan, Blanco en Azul.
Teatro: Brandy, mucho Brandy; Angelita, Old Spain, La in
visible trilogia, La arai)i ta en el· ·espe jo, El segador, · Doctor
Death, de tres a cinco, Comedia de arte •..
Azor:Ln es esencialmente, un ensayista y un cr:Ltico muy agudo y a su cr:Ltica nos referiremos en cap:Ltulos apartes. Con
su estilo renovador de nuestra prosa, con clausulas rapidas,
independientes de lentas pausas, ha roto con el ritmo ampule
so del periodo oratorio. ~a llenado ese estilo de la emoci6n
l:Lrica que ha recibido su sensibilid:.:J.d del descubrimiento de
la lengua de sus clasicos preferidos mezclado con el habla
popular.
Azor:Ln, es un viajero incansable por lc.s regiones de Espana, en cuyas descripciom:.:s tenemos el esp:Lri tu de su generacion, que no se limita ala revelaci6n de lo minucioso del detalle, sino que refle ja lo esencial, el rasgo cr::.racter:Lstico.
Nacida esta generaci6n bajo los influjos del naturalismo que
se nutri6 de la observaci6n, supo desechar luego los detalles
inutileso Amante de Espana y escritor infatigable, Azor:Ln con
tinu6 trabajando hasta su muerte el dos de marzo de 1967. Hom
bre de vida frugal, rostro impasible y mirada distante, ensimismado ante el tiempo. Un escritor preocupado por la presici6n y los matices del idioma que di6 la norma de un estil.o del que los escritores posteriores son herederos.

Capitulo I I

La cr!tica en los siglos XVIII y XI!

Caracteres generales de la critica en el siglo XVIII: El si-glo XVIII ofrece dentro del cuadro general de la literatura espanola, una epoca donde la cr!tica es la maxima aportaci6n
de este siglo a nuestra literatura. En el siglo XVII ya conta
mos con antecedentes, pero en este siglo la creaci6n supera a
la cr!tica.
En el siglo XVIII el esp:lritu revisionista invade, no solo ala literatura, sino tambien a otras esferas culturales.
Se comienza a dudar de todo lo que se ha tenido por absolute
y se siente un de~eo indefinido hr:_cia un progreso que no se
ajusta con los moldes tradicio:n::iles.
Este esp:lritu cr!tico es producto de una corriente europea que tiene su origen remote en la filosof:La cortesiana.
Hay un predominio de la raz6n sobre el sentimiento que llena
este siglo de la disciplina y la norma. Es por eso que el ca
racter fundamental de este siglo es el criticismo, que lleva
ra a un revisionismo de nuestros valores. La historia y el
pensamiento en.general sufriran un nuevo analisis que conduci
ra a fuertes polemicas de parte de los investigadores.
A la labor cradora del siglo anterior era logico sucederle con un ordenamiento y hay un esp{ritu normative de investi
gacion y erudici6n en este siglo XVIII que se refleja en la ·
fundaci6n de las academias en diversas ciudades espafiolas.
Fue fundada la Academia Espanola de la Lengua por el marques

.
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de Villena en 1737, siendo la obr<I m{s importante de la aca
demia ·en este siglo, el tr::tado C~itica historial/redactado
por su director.
Entre las publicaciones anotemos el Dii}XiO de los litera
tos de Espana, revista trimestral de la que se publican siete volllinenes 1737-1742. Era esta una revista academica pero
sin.proposito normativo. Sus juicios tenian gran objetividad
y junto con la Poetica de Luzan constituye el mayor esfuerzo
de critica realizado en la primera mitad del siglo.
El afan de ,.critica no se concretara solo a lo literato,
tambien como nos hemos referido anteriormente, a otras mani
festaciones culturales y seechan los cimientos de la moder
na satira literaria que al denunciar la decadencia llevara a
.
'
una cri ti.ca social de los val ores de la sociedad espanola.
La critica en el siglo XVIII
Una de las figuras m8.s sobresalientes de este siglo es
el Padre Feijoo(l6·76-1764). Representa el espiri tu critico
de su ~poca y funda la critica del siglo XVIII con sus ensa
yos de divulgaci6n cientifica, entre los que se encuentran
los de estudios predominantemente criticos.
· Adapta Feijoo en sus ensayos la,duda metodica preconiza
da por Desacartes. La raz6n y la experiencia son la norma pa
ra el ~onocimiento valido y estan contenidos sus mUltiples
ensayos en los 18 volllinenes de su Teatro critico universal y
de sus Oartas ErUditas.
Feijoo no se limita a denunciar la obscuridad, la deca
dencia de Espafia en el siglo, sino que indaga las causas de
ella y trata de buscar los medios para eliminarla.
Maroa Feijoo con su critica un camino de inquietudes a
la cultura de au tiempo.
Proclama Feijoo el poder de la experiencia y la observa
.·
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oi6n paoiente de los heohos, su oriterio seguro tiene por ba
se la. · experienoia y la raz6n.
,
/
Se dooumenta pero su informacion suele ser indirecta aun
que demuestra ecuanimidad en sus juicios criticos, especialmente en los de cr!tica hist6rica.
Para Feijoo el valor de las opiniones depende.de la cali
dad, no de ia cantidad de los opinantes; y le importa siampre poner de manifiesto la sinceridad de sus juicios.
Los trabajos de Feijoo son un precedente muy aprec·iable
del ensayo moderno. Son sus obras una verdadera revelaci6n
en su epoca, arremetiendo contra todos los fanatismos, empezando por el religiose. Se ~a dicho que su cr!tica es como
el eco del siglo XVII en el afan de criticismo revelado por
Graci an a finales de ese siglo.
"Otra de las figuras sobresalientes de este siglo es Igna
cio Luzan y Claramunt (1702-1754). Se ocupa este mayormente
de los problemas del campo litera.rio, a diferencia de Feijoo
que es mas general' en todo lo que toea a la cultura.
Luzan tiene_ un afan normative y en su obra la Poetica de
muestra este prop6sito nor.mativo y cr!tico. Ofrece en ella
las reglas poeticas y trata de explicar las causas de la decadencia literaria en la ignorancia.de esas reglas y del fin
didactico de la literatura. En esto ofrece una diferencia
con Fel.joo, para el cual la decadencia literaria se debia a
la f~ta de ingenio de sus cultivadores.
Tiene Luzan en su cri tica un
en el magisterio y la
prec.eptica. Sintetiza en su obra el anhelo del siglo a la disciplina y la norma que informara todo el neoclasicismo.
En el Ultimo tercio del ·sig1o XVIII encontramos tres fi
guras representativas Cadalso, Jovellanos y Forner.
Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811) es el esp!ritu
mas representative de su tiempo. donde alcanza. su maxima ex/

afan

/
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presion el cri ticiemo inaugurado por lPei joo.
En Jovellanoe encontramos una cr:Ltica que a pe9ar de ser
academica no se inspira en el academicismo estrecho y tiene
una segura intuici6n critica.
Es Jovellanos un espiritu equilibrado, comprensivo y mesu
rado, que encarna el despotismo ilustrado de la epoca, mien-tras .que en Forner (1756-1797) ese esp:Lritu mesurado que partE
de :E'eijoo es llevado a una cr:Ltica negativa y violenta, pero
que a su vez, no carece en su obra, como apologetico de nuestra cultura de valores. En las Exequias de la lengua castella
.!.!§:, se muestra l!,orner m6s mesurado y propugna una cr:L tica
ecuanime con el prop6sito, mas de corregir que de censurar.
Jose Cadalso (1741-1782) es un esp:Lritu inquieto que con
su sensibilidad supo captar l2.s nuevas ~orrientes ideologicas
europeas asomandose al exterior.
El verdadero Cadalso es el de las Cartas marruecas, donde
hace una cr:Ltica minuciosa de Espana y los espafioles. Alienta
en ellas, el mismo "espl.ri tu cr:L tico de Ji'eijoo y aborda los
mas variados temaso Hay en su cr:Ltica un enfoque imparcial, pero un tono pesimista.
Merece menci6n la prosa didactico-cr:Ltica de Leandro Ji'ern8.ndez de Moratin, que muestra con la cr:ltica a hombres de su
epoca como Monz:Ln y echo lob cimientos de la satira de Larra
.y Fray "candil en el siglo sie:,JUio::mte.
For Ultimo nos referiremos aqu{ a la importancia que en
la historia de la cr1tica tienen los Jesuistas exilados en virtud de la pragmatica de Carlos III contra la orden. Entre
ellos citemos a Francisco Javier Lampillas (1731-1810), el Pa
·dre Isla y Lorenzo Hervor y Panduro (1735-1809). Analizan y
estudian la literatura con certeros juicios y contribuyen en
gran medida con su aportacion a la crl.tica en este siglo y a
la difuci6n de nuestra cultura en el extranjero.
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La critica en el siglo XIX.Ei siglo XIX trae el triunfo del movimiento r~antico en
Espana. Las teorias de los hermanos Schlegel que fueron dif
didas en Francia por madama Stael, ense:fiaron a comprender.la
. li teratura dentro del cuerpo de la historia de la cUJ. tura, relacionadola con las otras ramas; religion, sociedad, cos tumbres y clima de cada pueblo en particUlar. Traera eso una
interpretacion cr!tica tomando en cuenta esos factores~
Con el Romanticism<) surgen por.todas partes centros culturales. se trata de acercar al publico los problemas litera
rios y la cultura en general. La prensa llevara a traves del
diario, la cr!tica infor.mativa, la resefia de la obra estrena
da la noche anterior', 0 el ultimo libro publicado.
El estilo de la critica de ,principi"os de Siglo es eminen
·temente ret6rica, inspirada en los manuales extranjeros de preceptiva.
La mayoria se mantiene en una posicion neoclasica. Como
ejemplo de esta cr!tica do~~atica e intolerable en gran medi
da citemos a Hermosilla (1771-1837) por ser su mejor exponen
te.
Unos cuantos escritores inician una tendencia mas moder
na dentro de la cr!tica influenciados por Quintan y Alberto
Lista, quienes con su eclecticismo o clasicismo moderado inspiraron a hombres como Agustin
(1793-1862), que es ·dis
cipulo de Lista y amigo de Quintana.
valora las rela ciones entre la literatura y la etnografia de un determinado
pueblo y puede decirse que la cr!tica entra con el ·en el Romanticismo, en donde los puntos de vista y las bases de valo
'rizacion cambiaran.
Unos desean suplantar el neoclasicismo y otros moderarlo
. Entre los primeros esta Alcala Galiano (1789-1865), tio del
noveliata Juan Valera~.,quien se convirti6 en un apologists
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furibundo del credo romantico.
A·partir de la segunda mitad del Siglo, la.cr:Ltica
se va
/
.
volviendo erudita. Sin querer desvirtu8r el merito. que esas
investigaciones aportan, no IJUede negorse que la cantidad de
materiales superaba muchas veces 2 la calidad y se hicieron
obras de magnitud como la Bibliotecq de Autores Eapafioles,
que result6· de gran fuente informz>tiva para el conocimiento
de nuestra literatura.
De esa cr:Ltica eminentementc erudita son los siete volu
menes de la Historia cr:L tic a .de l;:) li teratura espanola de Jo
se Amador de los R:los (1818-1824) y los estudios cr:Lticos so
bre la Edad Media que hace otro erudi to Manuel lVIila Fonta nals (1818-1884) en un estilo seco que hace dificil.y ted~o
sa su lectura. Es este ultimo exponente de la cr:Ltica en. Ca-·
.talufia.
Mariano Jose de Larra (1809-1837) fue tomado como bandera ideol6g'ica por la"generaci6n del 98"~ por su individualis
mo y e,eti tud cr:L tica frente 8. 11'1 Espnii~ de su tiempo. El
principio basico que ve ·el en la cr:Ltica es el constructivo.
Censur6 d~amente pero le anim6 el afan de superar las la~ of :txt»~; SJo.~<.'J., StAt
,
,
eras sociales. Tiene Larra rtrtJ.culos de crJ.tica literaria en
los cu.g,les se apoya en el historicismo de madAme de Stael y
de Sainte-beuve que consider6 la literatura como 18 expresion de ln. sociedad que la produce. La cr:Ltica de El trovador
de GF.trc:La Gutierrez, sin embe.rgo, sigue una pauta cla.sicista,
ye, que en rea~idad Larra se adhiere a lP. escuela romantica
m8.s bien como medio de denuncinr sis temps YA. ce.ducos. La cr:L
tica de Larra llevar8, por ultimo f"' la satira li teraria.
A fin8les del siglo XIX,· lf"' cr:Ltica esta representada
por Arm!Uldo PalA.cio Valdes, Pedro Antonio de Alarc6n, Juan
Valera, doiia Emilia. Pardo D~_z8,n, Leopoldo Alas, Clar:ln y Mar
celino Menendez Pelayo.
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La cr:Ltica de Juan Valera (1824-1905) es abundr?,nte, correcta y R.guda. Tiene gran perspectiva y demuestrp.· un. cr::Ltico de primer orden. Es estn UnR. cr:f tier-~. cle,sicista que P.firma los principios basi cos e inmutP.bles del arte.
La obra cr:Ltica de doilr1 Emilie. Pardo Ba.zan (1851-1921)
es erudi ta y di vulga en Espnfir. lr1.s corrientes europe as del
ult~mo tercio del Siglo, como su estudio cr:ltico sobre el na
turalismo.
Muestra una gran abundRncia de datos en su cr:ftica, eru
di ta e informativa, aunque menos original, !:.J.Ue l~l de otros
cr:fticos como Clar:fn y Valera. Es la. de ella una cr:ftica mas
amena y espontanea.
Leopolda Alas, Clar:Ln(l852-1901), fue el cr:Ltico m8s dis
cutido de finales del siglo XIX y tambien el ma.s temido por
·au mal humor. Tiene dos clases de cr:Ltica; una mordaz y otra
medi ta.da y valorizadora de meri tos. Muchos de sus art:fculos
de cr:Ltica eran 1e:ldos tanto en Espana como America.
Divide Clar::Ln,· la cr:Ltica en superficial y reflexiva, ba
~sada esta Ultima, en un estudio cr:ftico a fondo de la obra
que se juzga. El metodo que debe seguir el cr:ltico es, segun
Cl9.!:fn, el de la preceptiva. cla.sica. Es, por tanto, una cr::Ltica R.Cad,emica, ya que el juicio deJ: cr::( tiCO debe atenerse 8.
las reglas •
•
Clar:ln no niega que puedan existir otros sistemas de cr::L
tica, como la cr:ftica hist6rica de Sainte-Beuve, la sociol6gica de Guyan, o determinista. de Taine, pero coincide con Me
nendez Pelayo en el va~or de 1a cr:ltica academica tradicio-nal.
S:lntesis de la. cri tica del siglo XIX la tenemos en Marce
lino Menendez Pelayo (1856-1912), quien con su portentosa
erudici6n domina diversas zona.s de pensRmiento.
Se consagra este critico a. la. investignci6n, y sus nume
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rosas obras contienen sobre todo, cr:ltica literaria. Con la
Histor.ia de las idea.s esteticas en Espafie., antra d~ l.J,.eno en
lR. etapa mas importante de SU produccion y esta c6nsiderada
la obra central del maestro. Valiosisimo son tambien sus es
tudios _sobre los Or:!genes de 1::~.· novela y sus Estudios sobre
Lope y Cr:ltica literaria.
Los estudios sobre critica ofrecen un estilo claro y a
la vez elegante, si bien es verdad que en algunas ·obras, es
pecia.lmente en las de juventud, se mantiene fiel aJ. estilo re
torico de lR cr:ltica de la epoca.
Se apa,rta Menendez Pelayo, de la cr:!tica sobre el momen
to sin la. debida perspective. hist6rica, y se le ha a.chacado
que no supo entender· en sus juicios los problema.s contempor9.neos ni a escri tores como los de l:=t "gehera.ci6n del 98 11 , de
los cun.les no hizo una. cr:l tica a fondo.
Las corrientes ideologicas europeas de fina.les del siglo
XIX aJ. penetrnr en Espaiia, traeran una reforma de todos los
generos. En la cr:ltica, como oposici6n a una cr:ltica simplement-e erudi ta y externa en el Prtalisis estil:lstico o la mera
investiga.ci6n hist6rica, existira la. otra criica que se ha. llamado impresionista y se vuelca en el periodico o en la. revista litera.ria.. A este genero de cr.itica. nos referi~emos en
el pt-6ximo ca.p:! tulo. cuando estud_iemos lfl cr! tioa. de Azor:!n. ·
I
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C8pitulo III

/

LA CRITICA DE AZORIN

Caracteres de su cr:ltica; metodo y estilo. ·
En el capitulo Anterior hemos estudiado el ca.racter de
la cr:lticA. anterior a la generaci6n de la que es nucleo nues
tro escri tor la "generaci6n del 98". Veamos a.qu:l en que consiste la cr:ltica literaria que se basa en un juicio cr:ltico
diferente.
Para Azor:ln la cr:ltica es esencialmente, la impredion
que una obra de arte ha dejado. Cree, por tanto, que toda
cr:ltica, hasta la ma.s objetiva es ante todo,una. impresi6n.
Reconoce,Azor:ln, el tipo de cr:ltica hist6rica que se de
tiene en la recolecci6n de datos p'"'ra la historia literaria,
y la cr-£ica impresionista que es testimonio de lA. sensibilidad del cr:ltico.
Considera, nuestro escritor, perjudicial el exceso de
erudici6n en la cr:l tica,, lo :r·et9rico, sin que por eso su cr:l
tica c~,rezca de profundidP.d ni erudici6n, ya que es hondA. y
aguda, especialmente en su epoca de mn.durez y ?naliza los di
ferentes per:lodos de la. li terA.tura espanola para llegar al conocimiento de los valores del pueblo que 1~. hR. hecho posible.
Ha hecho por tanto Azor:ln, una. gran cr:ltica revalora.tiva
de la literatura espanola. Su cr:ltica es en efecto impresio~
nista, simul taneidad de visiones, ma.tices, fragmenta.ci6n.
Muestra. los detalles pequefios, insignificantes Al pare-
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cer, con una. elp,borada armon:L:::l de conjunto, que es producto
de su profunda sensibilidR.d. La cr:ltica es, por
ta,nto;
des..
.
/
cubrimiento de valores y lo retorico es repudiado cua.ndo no
es elegante y no contiene sensibilida.d.
Azor:Ln para hablar de un texto que intenta valorar, comenzara a evocar el tiempo historico en que vivi6'·-el escritor. El ambiente, las pequeffas cosas que reflejan su sensibilidad, aquellas cosas que lo individua.lizan. Busca en la
biograf:La del autor algo que le permi ta tra.zar un perfil de
el, hacer revivirlo I=!.Cercandonos a.l a.utor. Para ello toma
una pa.gina que le emocione y que tenga mayor efecto en nues
tra sensibilid~,d moderna. La cr:l tica sera descubrimiento por
medio de la evocaci6n.
'
Las cualida.des que m~s le a.tra.en en un escri tor son pa·ra Azor:Ln, 8.demas de sus va.lores de estilo personr-lles; la. sensibilida.d con que se acerc.6 a lRs· cosas, ternura y emo-

.,

c~on.

Medi ta ante una obra., un poema, un8. fra.se para tra.tar de
sentir a.ctua.l el momento en ·el cue.l vivi6 un a.utor. Es la
significa.cion que para Azor:Ln tiene el tiempo y que apa.rece
en toda su obra en general.
· La vida en un transi to de· sucesivos momentos eternos en
un tiempo inesta.ble. El conflicto de instante y eternidad
que le · comunica una acti tud contempla.tiva. y melanc6lica. Los
instantes deben ser record8dos para hacerlos revivir ya que
la vida no es ma.s que retornar' un vol ver a nosotros' y a~
recorder y evocal:' las cos~=~.s pa.sa.da.s los hacemos actuales.
Azor:Ln cuando ascribe, elige sus recuerdos minuciosamen. te. Lo pasado le preocupa. profundamente, la tradici6~, los -val ores espiritua.les que se van acumulando como p8rte de la
vida de un pueblo, y que in£ormar8.n su li teratura. como ex-

.,
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de ellos.
En su cr:ltica encontramos p~gina.s evocadoras de una gr~
/
belleza.• El paisaje revivido ::Jnte nuestros ojos, la.s nubes siempre eternas, el tiempo que pasa. Pero 'ha.y cosas perdurables que permanecen en nuestra emoci6n en el instante vivido.
Esfuerzo para tratar de irnaginarnos a un escritor·que existi6
en otra genera. cion muy ale jada a la nuestra. " Generaciones suce.deran a la. nuestra; imagenes que se desvanecen, eso somos,
imagenes a las que nos aferra.mos" •.. " Nuestra vida dura un --tiempo que acaso no exceda de una milesima de segundo"3.
H a escrito paginas de gran belleza de los pueblos de Espafia, de sus labriegos, mujeres, su paisaje, deteniendose en todoe los aspectos que forman el ambiente que un escritor refleja en su obra y que son el conjunto de sua experiencias vivas •
.No nos tratade dar una biogr::Jf:la novelada de determinado escritor al evocarlo, ya que cree que no hay derecho a. suponer dia.logos im::JgiDJ3rios. Sin embargo, cree que esa.s biograf:las noveladas responden muchas veces, a. la. necesidad de conocer la vida
de un hombre notable, y esas evocaciones son grata.s, siempre que el biografo se mantenga dentro de ciertos l:lmites. Un dialogo debe ser tal y como ser:la hoy. " Y hoy lo ser:la cortado,vivo inconexo a trechos, llano de saltos, de interrupciones,de
puntos suspensivos, de retornos ·~=t. lo ya dicho, de rectificaciones sobre lP. marcha. Y como esta es la vida, la vida. de_ siampre, haciendo esto esta.remos ma.s cerca del siglo XVII"4.
Azor:ln evalu6 totalmente 18. li teraturaespa.fiola en sus obra.s
de cr! tica li teraria p8ra. interpretarla segUn. sus ideas cr:l ticas apoya.das en las corrientes filosoficas de finales del Si-·glo XIX. Esto lo llev6 a descubrir valores que permanec:lpn ignorados por la, cr! tica anterior, ::J.utores menores que no ha.b:lan
sido estudi~dos justamente, para descubrir valores perdurables
en ellos y su influencia en lqs generaciones posteriores.
pres~on
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Demostr6 nuestro escritor, interes por todos los periodos
de nuestra li terB,tura, y nunque llevs.do muchas veces ~e su 1mpresion momentAnea, estuvo expuesto 8 equivocr-~.rse{ pero es jus
to reconocerlo que fue rectif'icando "lgunos de sus juicios cr:L
ticos con gran sinceridad.
En su Historia de lr:l lJ:j;ersttur~- contemporanea, Juan Chabas
nos dice refiriendose q Azorin: " Su obra critica tiene minu-ciosa erudici6n y constituye una de las majores guias para el
gustoso que quiera adentrarse en el conocimiento de nuestra li
teratura"5.
Tiene Azor:Ln multitud de libros de critica, glosa y comentario en los cuales hA. ido reuniendo sus impresiones cr:L ticas:
Alma castellana, Los pueblos, La ruta de Don Quijote, Castilla,
Esppfia, · Lecturas espafiolRs, Los vg,lores' li terarios, Cla.sicos ·y
,modernos, Al margen de los cl8_sicos, Rivas y Larra, Los dos
Luises y otros ensayos, De Granada a Catelar, El paisaje de Es
pafia visto por los espA.fioles, Charivari, Cr:l tica discordante: .
Anarquistas literarios y otros.
Des de sus primeras obras de critic a esta. opuesto a lA. cr:Ltica academica y ret6rica fundAmentalmente, ya que el arte varia de acuerdo con el medio social que lo rodea, y es por eso
que el ambiente y por ende el paisaje, tendran una importancia
•
especi::tl cus.ndo se analiza ls. o[)ra de arte, ya que es el ambie
tedonde lA. sensibilida.d del autor se ha desarrollado.
La cri tica formalistA. examinr-~ra, la obra. ret6rica gramatiCAlmente y segU.n Azor:Ln: " La obra artistica tiene dos aspectos trascedentales: uno su valor tecnico, estetico; otro su alcance y su influencia socia.les "6.
En la filosof!a de su cr!tica influyen doctrinas en boga
en Europa a finales del siglo XIX. Esta muy al tanto de movi
mientos ideol6gicos que influyen en los hombres de su genera. ci6n.
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Ci temos n Lombroso (1()35-1909) en Italia, criminalista que
apoyaba el an8.lisis de las cdndiciones f':lsica.s y mora~es del criminal. En cr:ltica liternria como en criminolog!8. mucho se
le debe tambien a Hipolito Tnine, que estudia. el medio en q_ue
la obra. de arte se produce.
La obra. li teraria. serp considerg.da por Azor:l.n .. de acuerdo
con el va,lor que tuvo en su momcnto de crea.cion. Esto debe ser
considerJa.do independientcr::.onte de su va,lor art:lstico. Hay, por
tanto, una interpretacion estetic...,~ y otra que evalua el valor
de la, obra como inf'luencin socigl, su n.lcance en el pueblo y
en las rel.-,ciones con otros pueblos.
La cr:ltica li te·raria, segU.n Azor:l.n, no puede estar excenta
de la. opinion personal. LP.· C:r:Lticg. objetiva f'alla debido a· que
no puede crear valores, pero puede en una verdadera obra de. ar. te, llevn.r sus impresiones al lector y hacer realidad esos vale
res para el que los lee.
Es importante que el cr:ltico teng..., en cuenta al estudiar
una obra, la forma· como esta f'ue vista a traves de las genera. ciones. No existe lo absolute y ln actitud cr:ltica tiene que
variar. Pueden generacioner:; futuras, custar o no, de unas obra.s
que nos delei tan, de acuerdo con nuostra sensibilidad modernn.• Ca.da generacion podra ver r:1lgUn VP.lor distinto, e incluso el
cr:ltico cu9ndo ma,dura y su expe:riencia cnmbia, descubrira valo
res ignorados a.nteriormente.
Lo que. como cr:ltico va.lora,be. Azor:ln era. la realidad objeti
va del aut or, la vida que ref'le jn.bn, en sus p8ginas, la natura
leza, o el setimiento que l~l ren.lidad produc:la en el. El estilo sencillo no qui ere decir descuidn.do, pero puede una obra de
· arte ser producida sin la,s preocupa.ciones estil:lsticas. De la-·
cr:ltica, cree Azor:Ln, no se puede prescindir ya que es un ele-'
mento esencia.l del arte. Pero 6 cua.l de be ser la acti tud del cr:ltico p~ra Azor:!n?.
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Son nociones fundament8.les en nuestro cr:ltico que la cr:!ti
ca. depe ser siempre un elemento de disconformidad.
El publico se forma un ideal estetico que vaPia cada veinte o treinta afios, por lo tanto tiene que existir ~a discon-formida.d. Esa. disconformidnd h..,ce que el autor, en minor:la con
un ideal innovador, llegue a dominar. El nucleo de un grupo de
hombres puede crear poco 8. poco una, mo4B~id~.d social. La. cr:lti
ca literaria, por lo tanto, debe tener esa misi6n.
Estas ideas l~:ts hemos sacado de una. eerie de a.rt:!culos
menzados a. publicar desde 1903 y cole·cci9na.dos en 1945 con e1
t:! tulo de L·a fartindula..
La misi6n de1 cr:ltico debe ser de serenidad y de concien-cia de su valer. La cr:!tica. debe reacciona.r sobre el publico,
no sobre el autor, pero debe ser cuidR.doso en entregarse sin
reservas, ya que el publico es muy Vr-1ria.do y en el podemos apreciar diferentes gra.dos de entusiasmo e ingenuidad.
El cr:ltico debe ser, !1.nte todo:, cr1uteloso y tener el fervor necesa.rio para profesa.r una opini6n con sinceridad.
En general Azor:!n siempre trat6 de discutir la. literature.
espafiola de acuerdo con su propia sensibilidad y en esto estriba en gran medida, su aporte a la cr!tica li tera.ria. Ha. sido es
ta una. cr:!tica revalorativa para la mejor comprensi6n de J.a trp ,
4ici6n literaria espafiola.
El estilo de esa cr:!tica es persona~:!simo y sus obras de
cr:!tica esten encuadradas en ese estilo especial, su modo de
escribir.
Azor:!n nos dice que el verdadero estilo consiste en note-.
nerJ.o, ~in embargo vemos en el una. norma estil:!stica que consiste en colocar una idea despues de otra con pequefi~s frases
cortadas, con eliminaoi6n de lo superfluo. Constituye un modeJ.o de perfecci6n J.iteraria, con sencillez, presici6n y sobriedad. Trata de no ser ret6rico y. buscpr, por tanto, lo minU.S • .:.·
'
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culo y sencillo. Usa con frecuencia el presente hist6rico, que .
es el presente indicativo, para referirse a a.ooiones pa.sada.s
que en nuestra emocion nos hace revivir y sentir ~ctuales. Hay.
en su prosa reflexi6n y n.dem~s volunta.d de continua.ci6n, por
lo cua.l nos luce por momentos parn.lizada, pero solo para h::~.cer
la mas bella y precisa, cl.<:.1.ra y sencilla. Esa. cla.rida.d, tengamos en cuenta. no constituye descuido, sino cuid!:ldoso esmero,
producto de delicado estudio. Azor!n es un estilista por todo
lo que hemos notado anteriormente. En su prosa se respira la
pureza. y sencillez de 1~. lengua espanola. Se le ha. cri tica.do
el uso demasia.do de las oraciones yuxta.puesta.s, sin nexos conjunti vos, separadas por puntos que por tiempos ha.cen lucir un
poco perdidos a los lectores. Esto no es frecuente y su juicio
defini tivo es favorable ya que, 8.demas ,de claridad, ha dado a.
la prosa. flexibilidad.
Tomemos un ejemplo de su estilo de El alma Castellana..
11

La oasa: Entremos. Las puertas son de
rob.le, form~.das con puntiagudos clavos
y complicp.da.s t:,:tU.arniciones; plaza fuerte parece el za.guan, por lo 8nchuroso.
Pasemos al reci bidor; guarda. la entrada
el criado de escalera arriba, el primero
en la jerarqu!8. de los domesticos; adornan
pare des pinturas di versas; a.qu{, la Ma.gda.lena, orando de rodillas, juntas las manoa,
apoyado el codo izquierdo en unas sillas de
piedra"7.

En nuestro escri tor, 18.9 clausulas rapida.s que son independientes, le dan ese sentido de paso lento que nos mueve en ese
va.iven de nostalgia que nos dan sus adjetivos y que reflejan
la melancol!a que estremece ~ su sensibilidad, tan fina ante
todas las impresiones.
Para Azor!n esoribir bien quer:l.'1. decir, ser claro, preciso,
conciso y a esas tres condio~ones debemos sacrificarlo todo.
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No se propuso Azorin hacer estilo. El instinto del escritor y
su inspiraci6n espontanea lo· gui6. Pero esa inspir~ci6n no· es
tnn expontanea si se piensa que el prosista debe .deer a los
clasicos, y ese ba.gaje cultural pulira su prosa. Esto llev6 a
Azor:Ln a dar a cada co sa. en el lent:,ruaje, su nombre propio, sin
rodeos, per:!fra.sis' ni circunloquios que recargan el estilo de
..
la prosa. Llev6 sin vacilnr a.l lengu~je literario el habla. po
pula.r, sin caer nunc a en ln. vulgaridado La belleza de cada cosa nace de su nombre elegido con emoci6n.poetica para evocarla
y la tarea del escri tor es colocar cr1.da cosa en lugo:~r preciso.
El estilo de Azorin es ro1te todo, un producto de sus impre
siones, de su sensibilida.d y de su perfecta form'lci6n litera ria.
Evoluci6n de su critica.
En nuestro Azor:!n tenemos que tener en cuenta para compren
der la evoluci6n de su crl.tica, un criticismo temprano que es
completamente negativo y en esto han coincidido diferentes cri
tic.os de au obra. ·
Estos <:)rt:!culos temprPneros le d~=·m cierta reputaci6n escan
d1:1.losa como crl.tico en los comienzos de su carrara.•
Antes de los veinte, co.r.;1o hemos vis to en su biografia, lo
encontramos contribuyendo con articulos de critica literaria
en su pueblo na.taJ. MonavR.r y m8..s tarde en Valencia.
Este cri ticismo carecia, de ln. profundidad necesaria, debido a. ln faJ. ta de ma.durez, f'ormn.cion li teraria y a las condiciones pol:!ticas de la epoca en que se escribieron.
Arremeti6 Azorin en su cr:Lticn contra todo, instituciones
y hombres y ademas no dejo de ser sarcastico. Sin embargo aunque fueron dictados sus escritos muchas veces por sus inquietu·des anarquistas y debidos n diversas situaciones emociona.les.
Ya se pa.lpa en ellos el VHlor del cr:! tico, fal to de la. formaci6n necesaria, estudios m?.s ordenados y la reflexi6n que ca.-
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racteriz6 sus majores trab8jos de la. madurez.
Azor:Ln no guste.ba de estos primeros intentos li terr::J.rios y
en el prologo de sus obras completa.s recogidas poz< Angel Cruz
Rueda lo reafirma cuando nos dice:
6 Estoy conforme con cuanto declare en esos doce,

en esos catorce librillos de mis

eno~

juveniles?

6 Volver:La hoy a. escribirlos con tanto ··~.pasiona.

miento, con despreocupaci6n tanta? No; no estoy
conforme. No; no velver:La a. escribirlos.
Hay en ellos demasiada juventud a.locada por las
lecturas en mescolanza y por los a.teneos en ignici6n perma.nente, por las predicas SUbversiVP.S
y hasta por la nqtural extrava.gancia de que tan
to alardean los afios mozos ••• El tiempo que dicen tan breve en tiempos que nos producen tan l~.rgos, ·nos trae la pa.z al coraz6n, la. ve~dad al alma y la ecuanimidad al criterio."8
Tomemos como ejemplo de lo dicho ~riteriormente un art!cuio
.de Anarquista.s literarios( Notas sobre la Literatura espanola)
impreso en Valencia, define aJ. anprquista. y se define a. si mis
mo como tal, atacando instituciones y reglas. Afirmando que la
idea anarquista cuenta con hombres sinceros y energicos que
tienen el valor de escribir cuanto sienten y como lo sienten.
Hay demasiada sinceridad y fogosidad en sus escritos de esta
epOCa: II En el arte li ter~ri0 t la Sincerida.d eS 10 primerO;
despues la logica ".9
De este epoca son sus ataques al teatro de Echegaray, aunque no'deja su cr:Ltica de ser certera cuando nos presenta ese
teatro como ilogico y deforme, donde sus personajes parecen fi
guras de carton que se mueven con movimientos exagerados. Le
concede a su vez cierto valor, en tipos que revel an una. concep
cion grande de 18.. vida, y de servir de enln.ce, entre el Roman. ticismo y las modernns tendencias teatrales.
Define Pl anarquista bf"'sandose en estudios de psicolog:La
en un ~rt:Lculo publicado en 1895 y que pertenece 1:1. Nota.s Sociales, considerg.ndo que 1.-. s cun.lid~des que concurren en un
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tipo as1 son tales como; Gontido logico, curiosidad de conocimiento, tipo reflexivo y duefio de si mismo hastn. cuando usa la
violenci~. Es por t8nto en estA. epoca, un conver..dido n.nnrquis-·
ta y su cr1tica as1 lo revela.
En estos primeros articulos a.parecen juicios de los cuales
van a participar los j6venes de la generaci6n a J.a. cual di6
nombre. En ellos vemos ln devoci6n inspirada por la excelencia
de Larra y por su espiritu innova.dor que 'l.me a. una gran fuerza.
de observaci6n. En Madrid continua con el mismo tipo de cr!tica que pudieramos llamar de su primera epoca.
El editor rechazaba. P.lgunos de los art!culos del diario
El Pais, y en Bohemia, publica,dos en 1897, nos refiere que a.l
gunos suscriptores 11 libernles a lr> nntigua" se quejnron por
sus escandalosos art1culos.
A partir de esa epoca la critica de Azorin se va a hacer
mas documentada, tal vez comprendiendo que au actitud de rebelde, no le lleva a un perfeccionamiento literario. Hay en esta
evoluci6n una inf'luencia de Cl~r:Ln, a quien Azorin admiraba, a
el se refiere en un articulo de Re_yista literaria, 1896; "Una
de lns personalidades mas distinguidas de la Espana. intelectua.l
es, indudablemente, Leopoldo Alas. Como cr!tico ha trabajado de
'
firme durante veinte aiios en pro de la cultura moderna"lO.
Entre ellos comienza una cqrrespondencia que ayudara mucho
a Azor!n a . encontrarse a si mismo. Hay en Soledades, 1898, una.
dedicatoria nl maestro; "Recuerdo de un discipulo que sigue y
agradece sus consejos"ll.
" .••• C18r1n es, sencillamcnte, esto: el primer literato esppfiol
de su siglo •••• Venga el nombre de quien mas y m8.s profundamente ha.ya influido en la juventud de su patria"12.
Azor1n, como Clar1n le aconsej8., lee lF.tS ob:ras de los grAn
des filosofos, de la verdadera filosof'!a, para convertirse en
un hombre disciplinado. Esos fi16sofos influyen, como es sabi- ·
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do, en todos los esbritores de su generaci6n; Nietzsche, Schopenhauer y ·n.demas Montn.igne que le a.yudaxa a ser IllPs tolerante.
Su humanismo se convierte en el ideal del cr:l tico/ des.truyendo ·
el odio del anarquista. RecorcJ.emos como Azor:ln escribe en sus
primeros libros los affos de est...,ncia. en el colegio de los Es- ·
cola.pios y como mP.S tarde reflexivamente. escribir8.. con poes:la
de sus maestros variando; no solo su cr:ltica, sino tambien su
actitud hacia la vida.
He~ diferencia tambien en algunos de los juicios cr:lticos
hacia escri tores ya consagrA.dos, como Juan Vrtlera, a quien ata
c6 en fogosos art:lculos por la for'D1a. que $ste va.loraba a los
hombres de su generaci6n; y mas tarde reconoce el va.J.or del
cr:ltico afir'D1ando que Valera no es ligero ante la novedad litera.ria.
No creemos que Azor:ln objetPrA. de sus juicios cr:lticos, sino que comprendi6 que todo lo que di jo pudo ha.ber sido dicho
en otra for'D1a.
Su orientaci6~ del car.~cter no es mAs que un encausamiento
de su sensibilidad, de su proi:'unda sensibilidad. La educaci6n
regiliosa estricta de su infr->.nci8. y 18. atra.cci6n ha.cia los
grandes escri tares de su :LJlJ.eblo lo convierten en g.utodidacta y
ese A.bandonar de la disciJ.1in!J lo llevara. nl indi vidua.lismo
dtal . anarquista que no reconoce leyes esteticq s. Iv~aB tArde, el
estudi,o de esos valores do la li teratura nacionPl que se propane revalorizar y el paisP jc CJ.ue vn A. venerar, lo llevaran a la
reflexi6n, al descubri:mimrl;o del detalle y la belleza d~ la.s
pequeiias cosa.s cotidianas. Su cr:ltica evolucionara, por tanto,
al estudio de los valoreu literarios, con el paisaje como marco de su produccion cr:l tic.g.•. Poco a poco vamos encontrando mas
arden y profundidad en su pensAmiento cr:ltico. No es que lo
fundamental de su cr:l tica cnrn.bie' es que esta se hace mas honda. Su sensibilidad es lP. mism~. y ln. injusticia y el desorden
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le ofenden por igual; " Conforme avanzamos en el camino de la ·' .
vida ·sentimos mas hond:.=tmento el cometer una injusticia. "13. '
~En un Articulo escri to en mnrzo ·de 1915 lla.nu(do Lo intan-·
gible, conteste. a los que le cri ticn.n de ciertos cambios en au
A.cti tud en r-~rticulos escri tos en el ABC, en el nos dice que,
cua.ndo el escri tor ha avnnz'ado en ltl vida y cono~e los resortes de la. tecnica li terP.ri~., ve que todo· se puede decir igual,
solo carnbia.ndo la forma. Tr:JJnbien se queja en ese articulo que
en Espr-d1a se llama revolucionario, no a lo innovr:t.dor, ·sino a
lo que se dice bruscamente y destempla.da.mente. Ese articulo
fue publica.do en A Voleo, y se encuentra. en el volumen IX de
sus obra.s completa.s.
Quizas estos pensamientos saca.dos enteelineas de su libro
Memorias inmemoria.bles y publica.do en 1946, nos da la ra.z6n ··de
la evoluci6n de su critica:
" El momento y no la continuidad del tiempo es la
vida, lamas intensa de las vidas "····"En la
vida, entre el sentir o creer que se siente no
hay diferencia. alguna. Acoplam.os pues, los pensamientos a las sensaciones " •.•••• 11 No importara que el pensamiento de hoy este en contraposi
cion con el de pyer; somos en estos momentos, al
pensar de. distinto modo, fieles a. nosotros mismos.
Puesto que el runbiente del mundo y la sensi bilidad .
con que aprehendemos el mundo ha variado, nosotros
11 14 •
•
var~amos
La. teoria. de la evoluci6n y ln cr:!. tica de Azor:!.n.
Nos referiremos ahora a. 1~:1. teoria. de la evoluci6n ·aplicada
a. la cr:!.tica literaria, ya que es fundamental para conocer el
pensamiento critico de nuestro escritor.
Ya sabemos que en el siglo XIX el pensamiento despierta
con la teoria. de la evolucion. Los natura.lista.s, a.ntropologis
tas, los pensa,dores tratrmdo de reconcilia.r religion y ciencia.
Darwin que con su libro 0~-i~J:l. _9-e las especies en 1859, expone
su teor:La cientifica..de·lp modif'icaci6n gradual o evolucionde

.
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las formas de vida de las simples formas biologicas.
Azorin tiene una enorme influencia en su critica de estos
movimientos de siglo y especialmente, de 18. teori-11 de la evo- .
lucian que aplica a su critica. En Anarquistas literarios,que
menciona.mos ya anteriormente, define esta teoria como la ley
que se impone. Su sentido del tiempo en su critioa se basa en
' hay disc on
ella.. El tiempo pasa., cambia en apariencia, pero no
tinuidad. En la literatura reconoce que se da como en ninguna
otra esfera y por lo tanto el rigor cientifico se puede llevar
a las investigaciones li terrria.s.
Para el cr:ltico el valor de lo dicho anteriormente estriba
en que le da, no el caer en el habito de creer que todo lo que
el hombre crea artisticamente tiene que ser obediente a lo::..s le
yes de los organismos vivos, pero si,los conceptos con que ana
lizar los trabajos artisticos. Esto ofrece al critico la comprensi6n de ver todo en conjunto, no como un sistema absoluto,
que con otros fundamentos criticos ayudara a evaluar la obra
artistico-literar~a.

Los factores ba.sicos en la. evaluaci6n seran; la raza o herencia, la geogr-afia, historia., lo social, con la individualida.d del aut or, sus experiencias persona.les y sobre todo su sen
sibilida.d ante las cosas.
Otra importante influenc:i.a. en la cr:ltica de Azor:ln la tene
mos e11- la teoria de la relntividad. La expresi6n subjetiva que
Madame de Stael desarrollo en su estudio de la influencia. de
la religion, costum.bres y sociedad en la obra li:teraria. Tam-·
bien__ en teorias . _tales como las de Villermain y Sainte-Beuve,
en ln.s .C.FHles l.o, hiogrP.ff~,. de un esori tor e.s __un elemento impor
tante, asi como la psicolog:l?. del r1utor, para. el conocimiento
de su obra por el critico~
..Azor:ln nos dice adem:l.s c;:.ue 1~ evoluc.i6n no es 1?. histori.a.
Esta recoge las m~=tnifest?ciones li terarias, pero c;;,ue 18. idea
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de rnz8., herencia geogr~fice, __ e individualismo debe estar p:1:e
son·t;e en la critic~ literRria, bn,s "ndose en los fjtctores b:S.sicos para 1~. __ evalu8,Cion de que hrlblamos en este ca.pitulo.
·- Todas esas :teorias son apliCA.dB,S por el en su metodo de
evn.luA,r una obra individue.lmentu.
Cree Azorin que en el desenvolvirniento de la J...iteratura
ocurren cambios que pueden ser comprendidos por la evolucion
de la sensihilidad del escritor y del mismo lector. Ca.mbios
en el lenguaje, estilo y forma. El lenguaja CAmbia. diariBmente. El sentido estetico ...c::unbin. y lns innovaciones de un e.scritor pueden influir en cambios muy posteriores a su generacion.
Como ejemplo de esto nos dice uue a su juicio en el siglo
XVIII no ha~r grandes criticos en Espana., pero que sirven para
es:tudiar la evolucion de lA, cr:L tica literaria en nuestrPs letras.
Su cr:L tic a 8.cepta segun lo vis to a.nteriormente la teor:La
de la. evolucion con enfa.sis en el cambio. El lenguaje, la sintaxis, en fin todb, esta. en constPnte evolucion, cambiando bajo las influencias sociales y cient:lficas. La resistencia, por
tanto, A. la revision de l'"'S Opiniones de los cr:ltiCOS es absurda, ya, que todo pasa por un proceso de :transformacion.
Azor:Ln va a buscar reglA.S objetivas, ya. que el :trabajo.del
critico.es explicar los efectos sociales de una obra litera-~
ria y' la rela.ti vidn,d es muy importan:te. To do es rela.ti vo. y varia, no solo de una gener~wi6n ['1, otra, sino dentro de la mismn. guneracion. Si creemos (_~ue el espiri tu del au tor,_ su sensibilidad, est a, presente en 1r>. obra. LA. cr:L tic a li teraria no podia ser la mis!Y'.a despues .. de SRinte-Beuve y Trdne, y el cr::L tico tiene qu.e tener por tento en cuenta los antecedentes del
escri tor, la..relacion con.. otr:t:~s manifestaciones artisticas, y
la sociolog:!a, la pol! tica.. ~y el ideal estetico del auto21 . en su
rela.ci6n con :·esas manifestnciones ajenas a, la. li tera.tura.

.·.~
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Ln. cr{tica li.teraxia, fun<lmnontnlmente pnrn Azorin, no __
puodo estnr limi tada n.l lozico, l.'l. _grn.matica, 8. la retoricn.•
Debe se.r integral y com.pr·~'nder ol nspecto tecnic0~ estetico
y social.
El concepto de los .. clasicos en..Azori!!•
La teor:!a de ..la e:sz:olucion Fl. que ..nos referimos . y.a llevo a
nuestro cr:!tico n. un. aspecto importante en cuanto a su cr:!tica;· el concepto que tuvo de los llamados Olasicos. Citemos
por ejemplo lo que nos dice en Clasicos y modernos; "La resistencia a la revision de l~s opiniones cr:!ticas de los escritores es inutil y absurda"l5.
Azor:!n nos dice que toO:o pasa por el proceso de transformacion, por lo tanto pn.ra evaluar a un gran escri tor tenemos
que estudiarlo en relacion con nuestra sensibilidad, con
nuestro momento de vida y es por eso que una generacion aprecia la ·obra de un determinado aut or, ya sea poeta, dramn.turgo
0 novelista, mas que otra.
Hay una interpretacion psicologica que se basa en la impre
sion que la lectura de ese autor determina.do causa en nuestra
sensibilidad y que varia de acuerdo con lns influencias y los
cambios que nuestra generacion ha sufrido, ya que las condi-ciones han variado y han evolucionado para nosotros en rela'
cion con la epoca en que determin~do autor escribio.
Azor:!n nos dice refiriendose a1 autor clasico: 11 l,Que es
un autor clasico? Un autor cla.sico es un reflejo de nuestra
sensibilidad moderna"l6.
Un autor clasico debe ser considerado como una cosa viva
y actual, solo vivira y sera eterno si es capaz de ofrecernos
siempre·una nueva emocion, no solo a nosotros sino tambien a
generaciones venideras.
Hay que examiner y reevalorar a nuestros clasicos para ver
el efecto que causaron en ln. sensibilidad de generaciones pa.- '
'
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sadas. Lo que esas gener8ciones sintieron Ante la obra del au
tor cla.sico que queremos estudinr cri ticamente. Lo que impresiono mas profundamente fl. una genern.cion y que esta presente
en la nuestra nos impresiona. por ic.,ru8.l, ya. que eso es lo que
produce una obra de arte; impresiones.
Los valores permanentes y esenci:xles de una opra es lo
que llamamos clasicismo. Es la cualidad que tiene un autor de
terminado para dar valores eternos, perma.nentes. Un autor clasico no tiene necesariamente que ser del pasado. Hay clasicos
pasados, presentee y futuros. Un escritor presente puede tener
tantos valores permanentes y eternos como uno del pasado. Estos conceptos son desarrollados en sus libros de crl.tica Los
clasicos revi vidos y Los cl~.sicos futuros, obras estas llenas,
de impresiones subjetivas ya q:ue todo va~or es_subjetivo. Nos
acerca 8 nuestros clasicos los viejos y los de ahora. Lo viejo, para Azorl.n, no quiere decir caduca, A.ntiguo no es viejo.
Un autor de siglos pasados puede ser m~s nuevo, mas joven a nuestra sensibilidad presente, que un autor que reconoceria-mos como moderno.
Azorl.n comenzo atacando en sus comienzos como ya vimos,
todo lo establecido e incluso a clR,Sicos reconocidos. Es el
criticismo temprano a1 que nos hemos referido en otr~ parte
de este trabajo. Mas tarde en su evolucion crl.tica se va acercando . a nuestros clasicos y a su vez, acerca.ndolos a nosotros.
Azorl.n reconoce que en 18. revision de los cla.sicos hay antecedentes en la historia literaria y aunque el hilo de continuidad es tenue no cesa de operarse.
Citemos lo que nos dice de esta revision de los clasicos:
••• " Pero parcialmente, ·lentamente, la revision de los
va~ores clasicos no cesa de operArse. No vivira. el
pasado si no estuvierA. sujeto a oscila.ciones; la
obra de a.rte est8. en perpetua evolucion. "17
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El concepto de la revision de los cl~sicos se presto a po
lemicas, ya que al habla.r las escri tares jovenes de revision
de los entiguos v.alores li tern;rios como natural ~E:m6rneno que ·
una nueva generaci6n repcciow..t contra la anterior, no qui ere
esto decir qu·e se desposee de prestigio :::~. alt;.rlln ...,utor cl~.sico
por ser anterior. Lo que pretend:L8 Azor:Ln era une..., base cr:Ltica
ma,s cientifica. Ci temos dol libro Cle.sicos y modernos en su
art·iculo La justicia · y 1." especie_;
• • • • 11

lo que se pr~:::tendc principa.lmente es
asentar el conocimiento yapreciaci6n
de los cl~sicos sabre bases m~s cr:Lti
cas, mas cientl.fiCr-t.S, que laS que has
ta. ahora hr:>n predominado "18.

Qui ere ver nuestro crl. tico a los cl8.sicos como una C()Sa
viva y no muerta, p8.lpi tr:>nte de sensibilida.d. De Lecturas es;panolas tomamos;
11

Todo lo que no cambia esta muerto.
Queramos que nuestro pasado cla,sico sea un:g coSEl. viva, palpi tsnte,
vibrante. Veamos em los grandes autares el reflejo de nuestra sensibi
lidad actual. Otras generaciones vendr~.n luet:·o que ve"'n otra cosa. " 19

Azorin nos dice que el lengunje no debe ser la Unica preocupaci6n de la crl.tica en el e~tuclio de los cl8sicos, ya que
esa es una cr:Ltica historica erudita y enumerativa. Se debe
hacer una critica buscsndo la significaci6n ideologica del
clasico.
La critica debe ser psicologic~'l, interpretativa e interna.
No debemos tener una idea est~tic0. del au tor cl8.sico, ya. que
si nuestra concepcion de la-vida es dinamica, la tarea del
cri tico es por tanto ver hnsta que punta los clasicos armoni '
zan con nuestros sentimientos y cuales son entre ellos los que
mas se adaptan a. nuestro mnbiente y cuales los que menos impre · .
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sionr-m nuestra personnlid'?.d moderna.. Los valores permanentes
y eternos de los clasicos es lo que pretende buscar la cr!tiC8. impresionist?. de Azor!n.
/
Cr{tica social.
Azor!n vio a Espana como todos los hombres de su generacion li teraria.. Como periodhrta oucribio innumerA.bles Art!culos en los CUA.les Pnalizo los V8.lores del pueblo, sus errore a
politicos y l?.s ca.usas del llAmado fracaso que tanto dol!a a
su generaci6n, tra.tando de dar una respuesta. a ello.
Siente Azor!n, como nadie, esa decadencia de que tanto se
ha hablado y cree que la genere_cion de Espana tiene que ser
obra de la sensibilidad profunda de su pueblo.
Azor!n quiere el progreso de Esp:::-fi"' como naci6n, pero en
el vemos el conflict a de contemplar 18. 'realidad tal como es,
,viendo belleza. en lo tradiciona~, en esos pueblecitos espafio
lea en los cuales la vida parece haberse detenido en un pasado estatico.
El conflicto e·ntre el ideal estetico y el deseo de ver esa
realidad transformada conforme r-~. un ideal de progreso; a.l
ideal etico.
:Medi ta Azor!n sabre 1~. decadencia de Espana, sus causas y
sus comienzos que conecta entre los,siglos XVII y XIX y como
hombres de letra.s vieron los errores a que conduc!a la. pol{ tica de 'guerra. Gracian a mediados del siglo XVII se presenta .-.~ 7
como opuesto a las guerras que produc{an una sangria econ6mica
para Espafia. Fajardo tambien considera la causa de la ruina na
cional a esas guerras exteriores y la posecion de tantos bienes debidos a la conquista de America, que crearon en muchos
sectores el gusto por la o.ciocida.d, en el siglo XVIII Cadalso,
Jovellanos y Cabarr-Us encarnan esa mis~a opinion que entronca
con la de Joaquin Costa en nuestro siglo.
Para Azor!n las teor!as que hemos mencionado a.nteriormen-
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te son las llamadas materialistas, dandole el nombre de teor!as idealistas a las que como en Cadalso y Mariano Jose de
Larra consideran las causa.s de ln decadencia na.cional al a.tra
so intelectual y el no incorporarse Espana al movimiento de
renovaci6n intelectual iniciado con la Reforma, segUn quiere
verlo tambien Larra. Azorin cree que acaso es mucho decir que
la gloria de Espana duro un relampago como cree Jovellanos ya
que nunca goz6 de una firma y establ.e organizacion, ni aUn. en
la llamada epoca de su esplendor.
En los art!culos sobre la generaci6n del 98 medita sobre
muchas de estas causae en la sociedad espa.fiola. Citaremos aqu:l
un articulo titulado El patriotismo escrito como una colabora
cion al Diario de la Marina que se edi ta.ba. en la Habana., .Cuba,
hasta su confiscaci6n por el actual gobierno comunista., en el
cualse ve su agudo sentido critico para la sociedad. El articulo le fue devuel to sin publicar ya. que despert6 grandee protestae un articulo anterior en los espa.fioles residentes en Cuba, que vieron una critica a Espafia en su amor lejano y no supieron aquilatarlo. En el ev~~ora lo que es el patriotismo a
traves del cual, como en un crista.l, el pa.isaje se ve de distin to modo. Comprende que los espniloles residentes en Cuba debido al sedimiento sentimental de ja.do por la. guerra colonia.l·
no pod:lan leer una critica social de Espafia. con lr-1. misma ecuanimidA.d con que se leian en l'A. propia patria. •. Citemos algunas
lineae del articulo escrito posterior ala devoluci6n del aludido sin publicar. En el vemos la sagacidad del critico y forma parte de su libro Los valores literarios que estudiaremos
en el capitulo siguiente;
" La cul tura y la indole de la cul tura de un ·
pueblo puede grP.dW=3.rse por la manera de entender el patriotismo "
••••• " <.. Hasta d6nde podra llegar le. cr!tica ·
que un observador puede hacer de las cosas,
los hombres, las instituciones de su patria,
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y ha.sta donde no podrs. llegnr"?
11 Un pueblo sin conciencia es un pueblo
muerto. La conciencia de un pueblo se
manifiesta en el conocimiento de si
mismo." 20

Para Azor!n el ver los meri tos y desmeri tos, e.vances y retrocesos de un pueblo es cr!tica social y debe ser aplaudida
ya que trata. de buscar las causas y dar una respuesta. a los
prc;>blemas de la socieda.d; " Cuanto mas esp!ri tu de cr:L tica se
contenga en la vida de una. naci6n, tanto mas esa naci6n tendra-conciencia de lo que ha hecho y de lo que le falta por hacer."21
No hay para Azor:Ln unft cr:Ltica interior y otra. exterior.
Quiere decir que si hacemos cr:Ltica imparcial en nuestro pa:Ls,
no puede hacerse otra especial para c~nsumo extranjero, ya que
eso es absurdo e infantil. El patriotismo, por tanto, no exclu
.ye la cr:Ltica social, y un hombre puede armonizar, como estado
del alma, llegar al paisaje y a lo mas intr!nsico del esp!ritu
de su patria y aUn. hacer con verdadero ..,mor una cr!t.ica social,
que no es mas que lo que han hecho los hombres mas eminentes
de la politica y del. periodismo.
Azor:Ln nos expresa en sus escri tos. de cr:£:tica social que
la suya no es una cr! tic a negA.ti va ni destructiva y seglln. sus
propias palabras; " ••• esa critica esta inspirada en un noble
amor a Espafia "22.
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CaJ>J. tulo IV
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Estudio de algunas de sus obras cr:!ticas •

.

.

Azorin en sus mul tiplos tra.b8.jOS de or! tica examin6 con
au plume.. todos los periodos de ln. historia li teraria. ·eapa.fio ...
la. Trat6 de reevalorar desde su punto critico, con su metodo persona.lisimo impresionista, a.utores clasicos. De hacer
justicia a otros olvide.dos-- o injustAmente juzgados por la or:!
tica anterior.
.
'
De su primera epoca; su cri ticismo temprg,nO a.1 cua.l nos ~ ·.
hemps referido a.nteriormente, tomemos un articulo de La. critica literaria en Espafia; discurso pronuncia.do en el Ateneo
li tera.rio de Valencia en 1893. En el divide le. cr:!tic_a litera.
ria en dos; cr:!tica hist6rice. y cr:!tica de actualidad o mili- .
ta.nte.
Influenciado por las doc.trinas a que nos hemos referido
en otro capitulo de este tra.bajo, Azorin demuestr,a que no se
puede comprender la importancia de• las obras literarias si no
se conoce la sociedad en la cual esa obra se crea.
'
La cr!tica de actualidr1.d en Espaf:iA. durante ese tiempo esta falta de profundidad cient!fica no considerandola a1 paso
de la nueva orientaci6n cientifica europea. Adolece, aunque
ci tA. nombres ilustres, de generaJ. fal ta de penetra.ci6n. Es
una cr:f.tica ret6rica, enumer8.tiva y sin base cient:f.fica. Una
cr:f.tica formalista a la cuRl se refiere en un trabajo posterior escrito can mas reflexion en 1899 y que titula La evolucion de la.cr!tica. Nos dice del a.mbiente en que se mueven
esos
doctrina.s conocidas ·de . todos. La cla.sifi• -·
'

'

)
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caci6n de los generos con la.s famosa.s unidades al estilo del
cr::!.tico Hermosilla que a.lentaba. la ensenanza. ofici~ y que ya
teriemos en Luzan en el siclo XVIII con su doctrirfa cr::!.tica
que es la estetica de Arist6teles en una u otra forma.
Ve Azor::!.n en Mora.t::!.n Un esp::!.ritu mas tolerante y mas culto que los anteriores y ademas un observador perspicaz que
lleva al a.rte.la observa.ci6n minuciosa de la realidad en per-·
sonajes de natural y exacta psicolog::!.a.
En el mismo libro de La evoluci6n de 1~ cr::!.tica nos lleva
a la cr::!.tica psicologica con sus antecedentes remotos y su aplica.ci6n a la 11 teratura, villema.in que determina'' la. influencia'de las costumbres, de la.. religion, de los elementos etnicos y Sainte-beuve, ·que no se atreve a juzga.r 1~. obra. de un
literato sin el conocimiento del hombre que la ha. escrito.
La cr::!.tica utilitaria es la que nos dice Azor::!.n, que pretende luchar por la justicia. en el arte, ya que al ser el a.rte la expresi6n fiel de· los sentimientos y de las luchas de la
sociedad en que se desarrolla tiene la responsabilidad el artista en cuanto a la sociedad.
Azor::!.n continua con la cr::!.tica socio16gica-y nombra a Juan
Maria Guyau (1854-1888), poeta y fi16sofo frances para quien
solo el sentimiento perdura ¥ cuanto m~s emoci6n despierten
las ideas y las emociones tant~mas' valor eterno tendra una
obra literaria. El cr:!tico que mas emoci6n estetica sienta ante una obra li teraria serM. el que mejor logre exponer los valores y la belleza de la obra 'para que pueda ser a.dmir.ada y
apreciada en todos sus valores. Hay muclla. ~emejanza entre estas ideas de Guya.u y el propio idea~ estetico de nuestro cr:!tico.
El U1 timo tipo de cr::!. ticn a. que se refiere Azor:!n en su
libro es la. cr:!tica cient:!f'ice.. Esta estudia el medio para. com
prender laobra. ya que lo que produce artisticamente un hombre._~
--~
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tiene relacion con detenotinfldas cu,o:~. lida.des o pqrticularid8.des
de su persona.lidad y es, por tnnto, que se puede perfilnr el
cnracter de un autor y h....,stn ol de un pueblo o r.dgion, por el.
tipo de produccion li ternrin. que ha creP.do.
En este libro en el que estudia 18. evoluci6n de la cr:Lticq, Azor:Ln va llevRUdo rtl lector a la. conclusion de que la
cr:L tica debe ser vista desde un pun to ma.s cient:li'ico y moderno .de acuerdo con las teor18s en boga y en el cual la emoci6n
del cr:L tico tendra. relaci6n con el valor permAnente de una obra de arte.
Cl8.sicos y modernos.
Este libro de Art:lculos de Azor:Ln fue publica.do en 1913,
epoca en que ya el cr{tiCO hP. IDr:Jdurado; por lo tanto SU cr{tica, ademas de hacerse mns li terariq,' adquiere mayor prof'undidad y agudeza.
Azor:ln explica que su obra resr1onde al deseo de buscar el
esp:lri tu espafiol a traves de sus cl-l.sicos, interpretandolos
br1.jo unn luz moderna, es dec:Lr b., jo ln.s influencias de teor:las
filosoficas contemporaneP.D. i:sto se cre:La quebrantP..bn la tradicion ya que el clasico no deb:la ser reevalorado, lo cual Azo
r:Ln considera absurdo.
Azor:ln se basa en que un cr:Ltico puede transformar la
•
concepcion de un cl~sico.. Un8. generacion nueva de escri tores
escoge esa ense:fianza y sobre ella edifica una tendencia. estetica.
Los escritores grandes de un pA.:ls son su mismo esp:lritu y
los nuevos escri tores al vor le. trn.dicion de una. mrmera nueva
lievp,n a que todo el esp:lri tu del pn.sa.do tenga. que variar y
la generacion anterior br1.sa.da en unn falsa tradici6n quede por
tn.nto sin apoyo, en l~l re8.lidad.
Vemos como ya di jimos en CAp:{ tulo nnterior que lP teor:Lr:1. de
la ev~olucion esta. refle jnda en estos juicios de Azor:ln. El pro
blema de la revision de los cln.sicos es el mismo de la
'-.,

r
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dad. Todo evolucion~>, se trnnsforma. ha..sta el momento en que
vivimos, y tambien ln. presen~e reglidad seguira> au mryrcha. Di
c~ Azorin en este libro dedicado a los cl~sicos; " No existe
ma.s regla fundamental para. juzgar n. los clasicos que la de
E3Xaminar si estB.n de a.cuerdo con nuestra mr-1nera. de ver y de
sentir la realidad, en el gra.do en que lo esten,.,en ese mismo grado estaran vivos o muertos 11 • • • Su vi ta.lidad depende de
nuestra vi t~=tlidad "23
Un artista no es simplemente un hombre, sigue diciendo
. Azorin, hP. de estar tam.bien presente aiempre actuando sobre
nuestra sensibilidad.
Po demos juzgn.r al a.rtiE3ta con nrreglo ~. su tiempo, pero al leerlo nuestra sensibilidad va e.ceptando o repeliendo co"'"sas, sintiendo ple.cer o cansancio ante' su obra. Eso forma un
juicio definitivo y totnl de su valor.
La tarea del cri tico con respecto a.l cl8.sico debera ser
dinamica y no est~tica y deber8. a.precia.r aquellos valores que
con mflyor propied.ad se ada.pten a la generr1ci6n ~ lr:1 cua.l le
toea pertenecer por raz6n cronologica.
El lengua.je, se quej~ Azor:ln, hP sido la Un.ica preocupacion de los cr:lticos en el estudio de los cl~sicos. La significacion ideologica ha fr.l tP.do en lP. cr:l tica his tori co-li tararia. Esta ha sido como yr. expuso en Evolucion de lr-t cr:ltica,
erudita y falta de psicolog:lP interpretativa. Asegura nuestro
cr:l tico, que no sabremos lo que en realida.d representan los
clasicos hasta que eS!=l obrP. no se hP.yP realizado.
El metodo empleado deber8. ser IJOr tanto impresionista, ya
que esta basado en l~:t sens8.ci6n experimentada por el cr:l tico
ante la obra del cl8~sico. La. impresion que como huella indeleble queda ante lA. lectura del cla.sico.
Este libro de Azor:ln consta ademas de muchos art!culos de
cri tica e historia. l i ter:=1.ria. tales como; Un poeta., dedioe.do a
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Melchor Gaspar Jovellanos' en el CUF.tl siguiendo su metoda ,nos
presenta A,l autor de la siguiente forma;
" Un anciano se halln frente al mar en esta/~osta
cantabrica. Est pensfl,ti vo; r>ta~aya la irunensida.d .
Sus ojos fulgen de bondt:'ld e inteligencia. Su cara
limpia, cuidadosamente a.fei tA,da, remata con una.
redonda y suave barbilla 11 24

a.

M?.s a.delante escoge v.nA, descripcion hecha por el poeta.
Es ·lo que a nuestro cr:t'. tico hA. impresionado su sensibilida,d
para valora.r al autor. Llege. a la. idea de que en su poes:t'.a.
hay sentido de lo pinteresco y de la. naturaleza sentida con
.,
emocJ.on.
Azor:Ln a~ sentir la poes:La, la obra del poeta evoca el ambiente que la inspir6, 18.S sensaciones que expresa el poeta en
las cuales ve Azor:Ln el germen de la poesia romantica que mas
. tarde ha de surgir en Espana. El sentido del. paisaje
traves
del. autor, que no puede ser m8,s que el. resul tado de una aguda
sensibilidad, piedra fundamental esta para la evaluaci6n hecha por Azor:t'.n. Imagina a.l poeta. vie jeci to frente al. mar y
siente la injusticia que tendra, que sufrir, ya que esos versos '
plasticos tienen dos notFts capi ta,les que caracterizan al. movimiento romantiCO t el indi VidUR,liSillO Vehemente y la tendencia
realista en oposici6n a lR. rigidez .clasicista que ser8n allogados por los escritos de la legislqci6n y de la pol:Ltica que la
cr:Ltiba, va.lorara mas.
l,Que ha hecho Azor:Ln como cr:Ltico con ese autor de nuestra li teratura?. Sencillamente sie:,'Uiendo su metoda, acerca.rnos al poeta haciendonos sentir l.<:J belleza y la. profunda sensibilidad de sus versos, adem8,s de va.lorar la importancia que
· · para la evoluci6n de la literr>tura posterior tuvo su obra.
Otros art:t'.culos del mismo libra se refieren a La decadencia de Espafi::l., El paisAje en la. poes:Lat El. Duque de Rivas, !!.2sal.ia. de Castro, El ca.sticismo, La oonquist'a. de Espa.fta, La li-
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rica moderna y otros. En generfll son estudios de cr:ltica hist6rico-li teraria ye. que estA.n dedicados a. PUtores t::~nto moder
nos como clasicos. No podr:l8mos estudiAX en este <tra.ba.jo c~.da:
uno en particular ya que se harJ:rJ. demaSiP.dO extenso, SOlO tomaremos por tanto, algunos de ellos que nos ofrezcan juicios
reveladores de la filosof':la. cr:l tic a de nuestro escri tor. Hecha esta aclaraci6n proseb~imos nuestro ·trabajo.
Un articulo publica.do con relaci6n a la edicion del- Quijo
te y publica.da por Clasicos Castellanos con comenterios de Ro
driguez Marin, se ti tula La evolucion de la sensibilida.d en
el destaca la necesidad de un estudio psicologico del Quijote
y lo que representa esta o~ra cumbre con relaoi6n a la sensibilidad espafiola de la epoca en que fue imaginado y escrito.
Cree Azorin que mucho se podrie. escribir sobre la sensibilidad espafiola. de los siglos XVI y XVII y las obras 11 terarias
mismas son las mas apropiada>s para la investiga.cion, ya que
reflejan segU.n nuestro cr:ltico la del pueblo que las hizo posible. Al Quijote·, nos dice Azor:ln, habr:la que acudir en primer termino por su univers~.lidnd notoria. Ante las golpeadura.s que causaba.n risa a. sus contemporaneos, 6 qui en podr:la
reir en nuestros tiempos con una_ mediana sensibilida.d?.
Para Azorin los progresos de 1~ sensibilidad espaiiola los
podemos estudiar tambien, en la obra de otros cla.sicos como
QueveB.o y Lope de Vega. Esa sensibilidad ira ademas evolucio...,
n~ndo y en otros siglos venideros n,o seran toler~.das risa.s 0
sonrisas de ahora aplicadas por nosotros y termina el articulo con el juicio siguiente; Un poco m8.s de sensibilidad; eso
es el progreso humano. Es decir, un poco mRS de inteligencia~5
He ah:L·la idea tan querida de Azorin de la sensibilidad y
la evolucion de .esta a traves de las diferentes generaciones.
En un articulo del mismo libro a que nos estemos refiriendo titulado La historia ~iteraria, nos al.erta de los peligros
oL.O,.
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de los libros de historia li teraria. escri tos por extr:::mjeros
ya que aquel podri.a escribir'unB. buena sinopsis historica pe
ro dejar escapAX aspectos sutiles solo vistos por un historia·
dor de su propia li teratura, y adema,s 6 como podra sustraerse
al juicio formado por alglin critico sobre ,determinado autor o
tendencia literaria?. Azor:Ln nos responde a est~.s cuestiones
con el mismo metodo que hpn usa.do Ernesto Merimce . y Ch~rles
Des Granges en Francia. El metodo consiste.en relacionar la
produccion literaria con el estado de la nacion. La producci6n literaria tiene su origen y su relaci6n estrecha con un
medio social determinado y con una raza. Colocar el producto
li terario en su medio, sinnecesidad de levantar un sistema ·
un tanto precipitado como hizo Taine; 11 En resoluci6n; una historia en que la produccion litera.ria se nos ofrezca, no so
lo colocada en su medio social, sino en 1~. verdadera realidad
que tuvo en su tiempo. Eso es lo c.1ue pedimos. "26
El exi to brillante y el VR.lor li terario son dos cosas dis
tinta.s y es labor- del cr:Ltico reconocerlo.
En otro a.rt:C.culo ti tulP.do Menendez y Pelayo, continua sus
juicios sobre historia y critica literaria. 11 En nuestro pais,
la historia li teraria est8, todav:£.11. por construir: ha habido
entre nosotros grandes eruditos, grandee acopiadores, grandes
rebuscadores; ha faltado el cr:ltico."27
Cbn estos juicios trata de decirnos que no es la cr!tica erudi ta que recopila. datos la que ha.ce fal ta, sino la
otra, la cr!tica que desde el priu1er momento trata ·Azor:C.n de
usar. La critica que como hemos visto en au metodo, netamente
impresionista y en la cual el critico se vale de su sensibilidad ante la obra de arte. ·
Azorin reconoce la labor :cealizada por JYienendez y Pelayo
refiriendose a el con respeto y admiraci6n. Pero critico es
para Azor!n, un hombre que dota.do de la precise, cul tura lite- ·
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raria tengn. a la vez unp idea central, un sistema; " Es decir,
'
,
que lo que nosotros pedimos y lo que no se hP. hecho -:t;oda.v~a
~
. ..Linen
, ~ t e, aca, y cw.
-,1 ~.~
, es,/ no una cr~, ·
en Esp:1na,
a no ser parc~~?
tica erudi ta, sino una critica psico16gica; no unn. enumeraci6n, sino una interpretnci6n. ''28
Se refiere Azorin a Sninte-Beuve y T~.ine quienes
no fue..
ron meros erudi tos ya. que han trnta.do de ver la li teratura de
un ·pais como un producto vivo.
.
El concepto de erudici6n tiene que ser transformado paxa
el cri ·Iii co, los datos y fechas no es lo mns importante. Hace
fal ta. una erudici6n distinta de matices que relacione y ~.so
cie, por tanto, las manifest8.ciones esteticas de los val ores
literarios:" Para tal erudicion· se necesita una fina y libre
sensibilidad abierta a toda manifestaci6n nueva de inteligencia, borra de todo prejuicio respecto a lo consagrado y tradicional. "29·
Refiriendose a.l estilo de cri tica hecha por Menendez y Pe
layo opone el estilo de cri tica que debe ser mn.s efecti va:
" Habra. que decir que su estilo es m8.s oratorio, prolijo y re
dundante que analitico y de menudas pinceladas, sobrio y preciao .•••• su critica ha sido eruditG., enumerativa, y no interna, interpreta.tiva, psicol6gica.• "30
Un articulo del mismo libro al que nos estamos refiriendo,
ti tula.do El teatro clasico, ha da.do lugar a severas cri ticas
contra nuestro escritor. ::le.considera que no supo ver elverdadero valor de nuestro drr-1ma del Siglo de Oro. Sin embP.:t:'go
apPXtPndonos de su justici". o no, ayuda a conocer su pensa-miento crftico, y ante todo su. sinceridad al escribir su impresi6n valorativa.
Azor:!n considera nuestro teatro nacional con un defecto
capita~; incoherencia e imnoralidad en los caracteres. Ademas
cree que es un teatro en el que to do depende de un deta.lle,
'

f
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de 1~. ca.sua.lidad, Ve en ello concomi t8.ncias logicas entre el
teatro y la vida espafiola durante esas centurias. Xod.o es B.Za
nada es logica en nuestro teatro cla.sico. Continua exponiendo ·
en su cr! tica que en las cn.tedra.s se ha. considerado a.l teatro
el sumo idealiamo; y en la novela, el sumo realismo. Azor!n
considera que no existe tal diferenciaci6n, ni ps~cologica,
ni etica, entre el tee.tro y l~1 novela. Ve nuestro cr! tico en
el 'teatro clasico, los mimnos lBnces contraries a su sensibilida.d que ocurren en la novela.
En art!culos posteriores continua Azor!n sus juicios cr1ticos sobre el teatro del Siglo de Oro y mantiene su punto
cr!tico que tBnto en este como en la novela picaresca, se marca. nuestra decadencia a.rtl.stic8.. Un teatro con ca.racteres Unicos y con temperamentos abstractos. Un ·per!odo b8.rbaro de drama.turgia sin verdadera poes:la inaugurado por Lope.
Como hemos. vis to ~.qu:l; Azor:ln esta reevalorizando un per:lo
do literario con valent:la y sinceridad. La sinoeridad por la
que siempre abogo·en el cr:ltico. En las notas epilogales del
libro resalta una vez mas que la revision de los clasicos va
ganando terreno entre la nueva. generaci6n, literates, etc. Los
cla.sicos hab:lan entrado, por tanto, en una nueva. etapa de comenta.rio no erudito sino psicologico.
'
Otros art:lculos importantes. de este libro son los ref'eren
tes a•la generaci6n del 98, a los cuales nos referimos cuando
estudiamos dicho capitulo.
Lecturas Espafiolas.
li'ue edi tado este libro en 1912, como una colecci6n de art:lculos de cr:ltica li teraria,. En la edici6n de ·1920, afiade el
autor otros art:lculos. For lo que esta ultima puede considerarse como definitiva.
Esta dedicado a la memoria de La.rra., y como dice en su
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dialogo, lo que domina es el deseo de ver lo que hR_y en realidad en lB. vieja valorizaci6n de las letras esp8.iiolas.
Para Azor:l.n los coilceptos no deben ser definf'tivos. Producto de su formaci6n que le hace ver todo cpmbiRndo de acuerdo con la sensibilida.d de las generaciones. II Cuando ma.s se
presta al C?mbiO, tanto InnS Vi tal es la obra ClP.SiC8. 11 31
El senio castellano titula Azor:l.n uno de estos art:l.culos
en donde expone observaciones cr:l. ticas sobre los cl8.sicos y
la influencia ejercida por el Krausismo en Espana. Anota que
siendo este, manifestaci6n filosofica extranjera llega a. ser
uno de los movimientos intelectuales mas castizos. Debido a
que el· idea.lismo uni6 tendencias pr8.cticas. Es lo anterior una
corriente para Azor:l.n quo corre por nuestra litera.tura como
parte de la sensibilidad espanola.
Tambien una manifest8cion expontanea y poderosa del pensamiento Cf-J.stellano esta en ol mistioismo. Santa Teresa es la
mas gloriosa. En ella, como ·tpJnbien en el Don Alvaro del Duque
de Rivas, alienta ·el misnw esp:l.r:L tu de idealidad y pra.ctica.
Garcilaso y Gongora titula otros de sus art:l.culos literarios del mismo libro.
El encanto de Gr-:..rcilpso radio a para nuestro cr:l. tico, en
que a pesar de ser cul to y rofinP.do, tiene un le jano fondo que
es la naturaleza sentida de una,. manera espiritual. Ve un parentezco :l.ntimo entre el y El Greco:
" En los verdaderos poetas hay siempre versos
que por s:l. mismos viven su vida, versos que
destacan aisl..,dos en el poema., y aun siendo
inconexos, sin sentido concruente, tomandolos
solos, nos sugieren, sin embB.rgo, un estado
de esp:l.ri tu, unr>.. euri tn~ia, una vision, una mu
sicalidad indefinibles. Abundan tales versos
en la obra de Gr::>.rcilaso. "32
Gongora, por el contr8I'io estP lejos para Azor:l.n del senti
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mentalismo elegante de Ggrcilaso. Pero hay una elegancia castiza aristocratica cordobesa. Su obra festiva es la que mas
valor tiene para la sensibilidad de Azor:!n; comp.Csiciones bre":'
ves, letrillas o romances. No es el conceptismo, es la olaridad y la senoiilez en la. humoristica y sa.tirica lo que prevalece.
Hay p8ra Azor:!n, una linea de critica que pasando por Galdoe. y en el cual ve una. extraordinaria modernidad en E;JU cr! tica social, resume ante todo el esp:!ritu del siglo XVIII. Esta
linea continuara con Larra y Costa. La cancelaci6n del pasado
en que insiste Cadalso pero falta aUn algo para llegar a Larra. En Cadalso esta el observador, y en Larra, debido a la re
voluci6n romantica, esta presente la personalidad del.artista;
la individualidad, el· yo. El dramatism.o de Larra no existe en
Cadalso, y es esa individualida.d del cr:!tico lo que tambien a, firma Azor:!n e·n su cr:! tica. La personalidad del cr:! tico tiene
que estar presente debido a su sensibilidad ante la obra de
arte.
.
'
De la cr:!tica de Larra y la de Mesonero nos habla eh otro
de los art:!culos de este libro.
Larra simboliza la sociedad literaria de su tiempo, exal...:
t~da y romantica. Mesonero la ·purgues:!a practice. y metodica.
Ambos se complementan, ya que nos dan la sintesis del espiritu ca.stellano. Lo que ya nos ha.b:!a notn.do Azor:!n anteriormen'
te; idealidad
y practice..
En uno, Larra, idealismo; escrupulosidad y sensatez en la
_prosa de Mesonero. Ambos solidarios de un mismo espl.ritu.
En un articulo dedicado a Teofilo Gautier con referencia
a la prosa de Viaje y de su~ poes:!as nos dice lo que mas hondo cala en su sensibilidpd no son meram.ente las descripciones
sino que el poeta con intuici6nmaravillosa, supo expresar la
esencia espafiola. Lo perm.a.nente, lo que se ha ido formando so-
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bre el paisaje las ciudades y pueblos.
Lo que nos dice Azor:ln con referencia a la cr:ltica de
Gautier, revela su pensruniento;
" No; lo pasado no se puede volver et. vivir; la
corriente del tiempo no puede ser remontada"
" ••••• viva.mos nuestro tiempo, pero si somos racistas, si sentimos a~go ante el pais_aje y
en las viejas ciudades, tratemos de expresar
en unas paginas de prosa o en versos, como .
hizo Gautier, la impresi6n que en nosotros
produce esta llanura p:?rda y solitaria de
Castilla." 33
Hay en este libro un articulo dedicado a Ga.ldos. En el
nos traza el perfil del hombre con su tecnica evocadora. Galdos ya viejecito, au modestia, su personalidad.
Valora lo que debe la li teratura e'epafiola a eete autor. ·
. El realismo moderno implantado por Galdos ya que en Espafia ha
b:la un~ tradici6n de realismo pero no con la trascendencia so
cial. Continua Azor!n con su juicio de Ga.ldos, diciendo que
su realismo estudia el ambiente esp!ritual de las cosas y ha
contribuido a crear una conciencia naciona.l. n La nueva generaci6n de escritores debe a Galdos todo lo mas !ntimo y profundo de su ser; ha nacido y se ha desenvuelto en uu medio
intelectua~ crea.do por el novelist~. "34
Desde Galdos ha hPbido un esfuerzo de acercarse a la realidad·, pero a la. vez con un r1nhelo de idealidad. Esa idealidad que se debe a la misma simpat:La por la realidad espanola.
Azor:ln como hombre de su generaci6n, siente la realidad de la
misma forma, con esa evocaci6n nacida de la idealizaci6n.
Los

va~ores

literarios:

Este libro de ensa.yos cr:l ticos li terarios fue dedicado a
Jose Ortega y Gasset al que llam6 inspirador de la juventud,
especialmente de un grupo de jovenes que moldea la cr!tica de '

~'
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los VA.lores tradicionales.
Fue escrito en 1914, y en la dedioatoria nos reafirma,
que no debemos e.dmi tir a ciegas los vie jos val ores sin antes
examinarlos de nuevo. En sus paginas· se encuentran ideas sobre
diferentes periodos de la literature. espanola, conoeptos evolutivos de esta, tales, como le. revolucion roman.tica que introduce en el arte el elemento personal, lo subjetivo, el reflejo del propio yo.
El romanticismo renovo la critica y a su vez, nos dice
Azorin, la manera de sentir el pasado. Nombra como ejemplo a
Calderon, visto por los criticos alemanes como Heine vio a1
Quijote, de una manera distinta y v~rdaderamente moderna. La
interpretacion psicologica-que ve el proceso que da por resultado el hecho.
Dedica. Azorin unas lineas e. exal tar a Fray Candil (Emilio
Bobadilla), que sin ser un sentimental, no tiene parentezco
con los erudi tos catalogadores. Lo impoetante es le. esencia de
las cosas y su ob;ra_critica ,que junto con 1~ de Leopo~do Al?-s,
Clarin, han contribuido a renovar la sensibilidad artistica es
panola.
En Bobadilla .encomia su ataque; al verbalismo, hiperboles,
. fa.lso lirismo. Prejuicios sentimentales de la li teratura de esa generaci6n y reconoce por tento; Azorin, que ha modelado su
espir;itu en la obra critica de este escritor.
De Ce jador y su obre. cr:L tica se refiere Azorin con relaci6n a los.juicios de este sobre el Arcipreste. Cejador es demasiado aficionado a generaliza.r.
Una cr:Ltica literaria es pa.ra Azorin, diferenciar, expresar los rasgos Un.icos ca.rqcter:Lsticos del autor o de una obra,
y por tanto, objeta la afirmaci6n de Cejador en el aspecto moralizador del Libro del Buen Amor. Azorin cree que es mas 16gico y racional creer que lo escribi6 espontaneamente y sin
~
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designio etico ni estetico.
Otro de los ensayos de este libro que nos d~una R£~rma
ci6n de las ideas esteticas de Azor!n y de su filosof!a cr!tica, es un art!culo sobre Ramon Cajal y su libro ReglA.S y
Consejos dedicado a la.s investignciones ·cient:Lfica.s, pero que
puede a su vez ser util para la cr!tica literaria. y los historiadores de las letras. Cajr-1l se revela contra la superstici6n de lo sancionado y consa.grado. Es,por tanto, regla fundamental para Azor:Ln, que ni un cr!tico literario, ni un·bi6logo, ni un historiador, podran a.portar nada nuevo a la ciencia ni al arte, si no estan dotados de un esp!ritu independiente. No se trat 8 ., dice Azor!n, de destruir , sino de verificar un juicio formulado por las generaciones
pasadas con el
.,
fin de
. comproba.r si el juicio se adapta. o no a la realidad •
Cita ademas en ese art!culo de Cajal, el problema de la
decadencia de Espana, las teor:Las materialistas y las expresadas por Larra, debidas a causae espirituales. Por·esa actitud cient:Lfica de·Cajal encuentra Azor!n el libro alentador y
patriotico.
Azor!n en este libro de cr:Lticr:t examina como 18. obra de
arte y el artista son mirn.dos y juzgados en el fonda del organismo social.
La cr!tica del siglo XIX, ·no dec!a de las relaciones de
la ob:ta de arte con la sensibilidad humana, piedra esta important:Lsima en la cr!tica de Azor:Ln.
En ocasi6n de una cr:Ltica que sobre la Celestina hace a
Ce jador, reafirma que evA.lUR.rt una obra por la sr>.bidur:la es
erroneo, ya que La Celestina, considerada como "Lm libro sabio
de profunda ensefianza, hnce que el lector vea en ella los resultados de los procesos psicologicos y los actos considerados desde un punto de vista etico y no estetico. No·vera los
matices que componen estes procesos de psicolog!a, la senti-
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menta.lidad
del autor refleja.da. en las cosas y en el paisaje.
I
Pierde la. obra, lo que para Azorfn es esencial, y .· es _que por
,
vez primera nos encontram.os ante un psicologo coti momentos de··
honda emoci6n y adema.s que esos procesos psicol6gicos no se
desenvuelven en lo abstracto, sino en una base de realidad.
Los pequeffos detalles tan queridos de Azorfn estsn presentee
y viviendo en esa obra perdurableruente. -Todo eso se pierde en
una crftica eminent~.ente oratoria como la de Cejador.
La crftica de Feijoo, su obra, sus ide~s y la consecuencia que tuvieron sus trabajos, es analizada por Azorfn.
En Feijoo_ dominaba la inteligencia y esto implica origi.nalidad.
·.,
Cuanto mas inteligente sea un hombre, dice Azorfn, menos
conformista, menos acepta.dor de lo hecho. Sera., por tanto, un
rebelde.
En lo referente a la estetica de Feijoo, plante6 la discutida·cuesti6n del clasicismo en su verdadero sentido, y se declara por la. modeJ;"nidad en el·lengue.je y la belleza en la. obra.
de arte se vera en la cantidad de vida que esta contenga.
En este libro Azorfn reafirma. sus puntos de vista. sobre el
teatro crasico. Considera que las ideas falsas que sob~e aquel
se tienen arrancan de las dos preocupaciones que se han tenido en su estudio. Unas al valor moral del teatro, otras a1 valor e~tetico. Defiende su punto de vista sobre nuestr-o teatro
nacional considerando que ni el teatro clasico de Cueva, ni el
romantico de Lope, pueden ser presentados como ejemplos de humanidad.
La cantidad de vida que contenga una obra de a.rte depende~a de como afecte a nuestra-sensibilidad y tendra valor perdu-.
rable a t!aves de las generaciones, apartandose de otras con-~
sideraciones estetioas ante la obra.
/
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Al margen de- los cl8.sicos:
Este libro de articulos de critica literaria ~obre los
clasicos, fue editado en 1915. En su pr6logo Azorin nos dice
lo que para el signific6 este libro:
" Son como notas puestas a.l mBrgen de los libros.
La. impresi6n producida en una sensibil·:i.,dad por
un gr8ll poeta o un gran prosista: eso es todo.
Cuando nos acercamos al ocaso de la vida y vamos dolorosa.mente viendo la.s cosa.s en si, y no
. en sus representaciones."35
Nos esta diciendo con esto que su critica es una critica
de impresiones. Veamos el metodo para. presentarnos esa cri ti·ca impresionista.
En el cantor del Cid, por ejemplo, imagina la figura del
poeta que escribi6 los versos y el media en que vivi6. Idealismo, imaginaci6n, fantasia. y a la vez amor a la naturaleza,
en la menci6n-de los gallos, el pienso a los caballos. Azorin
al darnos los rasgos del personaje nos hara evocarlos.
El mismo meto.do anterior es seguido en l3erceo, Juan Ruiz
y Jorge Manrique. Hay en todos ellos una comunicaci6n entre
Azorin y el clasico. Las facciones de Juan Ruiz le dan la impresion de su gusto por l!=l mujer, el vino y los plPceres. El
gusto por A.ndar junto al pueblo, el tumul to y el color.
De Jorge Manrique nos d~. 1~ impresi6n que el l)Oetn deja
en eJ. como el de una ra.fpga en su espf.ri tu, y agrega:
11

La cri tica no puede 8.poy0.r mucho sobre Ull8. de estP.S
figuras; se nos r:mto jn c1ue expminarlas, descomponer
la.s, escrutarlas, es iLacerl8.s perder su encAnto.
(,Como podremos expres11r la impresi6n que nos produce
el son remoto de un pio.no en que se toea un nocturno
de Chopin, o la de uno. rosa que comienza. a ajArse,
o la de las finB.s ropas de rma mujer a quien hemos
amado y que ha des:?.pr.recido hace tiempo, pa.ra siempre? "36

En el Romancero lo que m8.s penetra. su sensibilidad es la
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sencillez y la ingenuidnd de esos romances viejos que evocan
en nuestro espl.ri tu el recuerdo ·de 18.8 vie ja.s ciudades castellanas, tal vez, hechos por un hombre de pueblo cfue; " ••• ha
llegndo n saber que el pJ:'te suprerno es la sobriedad, la simplicidad y la claridad."J7
Recordemos que .el estilo de Azor:ln est8, hechQ, de frases
sencillas y breves, cla.rn.s y sobrias.
· Tienen los romances Ul1 prof'undo encr:mto, ya que reflejen
un estndo del alma, uri instante fugi tivo, un })rofundo enc~:mto
por lo inacabado. El sentido do ln eternidad del tiempo, del
instante captado en la etcrnid0.d en una impresi6n cr:l tica 8~
margen de Fray Luis de Leon pnte La noche serena; " Este minutO qUe ahora ViVimOSt ya nO 10 VOlVeremOS a ViVir II Y maS ade•
lante afiade:
'-·c

" Lo que creemos ·que deber8. ser perenne, la alada' ingenuidad, la bondad que no retrocede nunca, lR serenidad maravillosa de una mirada; lo que creemos ~ue debiera ser perenne,
acabB.ra del mismo modo que las cosas mas viles y vulgares. Todo se mudara. y ace.bara. Y all~. arriba, en la inmensidad de la
b6veda negra, esa estrella parpadeara con sus relumbres rojoE
verdes y azules." 38
De Garcilaso nos dice Azor:ln en este libro:
•• "Entre todos los poetas Castellanos, el
Unico poeta exclusiva e l.ntegramente laico.
No solo entre los poestas cbnstituye una excepci6n, sino entre todos los escritores de
Espafia". 39
Va Azorin analizendo la sensibilidad de este poeta ante
el paisaje, la raz6n de este sentimiento mas :!ntimo despu~s
de su larga enfermedad, como lo percibe ahora en sus momen-tos de meditaci6n~ La sensibilidad del poeta cuando canta. su
destierro.
Al margen de Gongora, Azor!n escoge el soneto de la r.osa.
Ya sabemos que el m~todo seguido por nuestro cr:!tico sera tomar un pasaje, un verso que haya. herido su senaib~lidad, para
entonces poner ante nueatros ojos el eap:!ritu del autor.

r
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Se pregunta:
"l.Era para. ~1 18. rosa sW!bolo de:J. breve esplendor
del poeta que tiene un momento ·de inspiraci6n,
de pleni tud, y luego acabn en l:B. sombra./y en el
olv:ido?"40
Cuando nos describe el escenprio, un bucaxo, una bella rosa, retratos de guerreros y de te6logos, un libro de Garcilaso o de Cervantes, otra vez aqu! lP. etermidad del-. tiempo:
"Este minute en que la rosn bril:J.a y aroma.
l,Qu~ es en la eternidad del tie:mpo?"
••••"l. qu~ representas tu entre :Las dos eternidades que nos cifien y aprisionan en lo preterite y en lo futuro, las dos etern:idades del pasado y del presente?" 41
De Quevedo nos dice en su or:! tic a que ~ste ofrece una vi-.
si6n dura y violenta de Espana, en c.ontraste con la luz.. de medi terraneo que parece colarse a trav~s, de Cervantes. Todo- e~ '
severo y sombr!o, de fuerte relieve, y c~do. leemos los li--.
· bros de Quevedo, ascl)ciamos en el recuerdco de esta lectura, im- ·
presiones recogidas en los avisos y pape:::L.es de la ~poca y en
los escritos de los economistas. La sensaci6n que de esa Espana da la lectura del autor es, para Azo~~n, un estilo telegrafico que traduce el estilo de Quevedo.
Siempre Azon!n tratAndo de compreder el espiritu de Espafia
a trav~s de los clasicos, por medio de las sensaciones que de
ellos tiene con la lect:ura de sus obras.
En Al margen de La vida es ·suefio, Azo:r.dn evoca mas
•
de la obra. Nos muestra la ima.gen de los protagonistas, sin
siquiera nombrarlos. Imagina al rey de los ojos azules, de una
sensibilidad exquisita debido a su soledad. Su indumento, simplicidad y su gusto por 18. gente humildeoo Sus habitos de bondad, justicia y el descontento de los poderes que tocaba, en
fin, Azor!n deja ev:ocar, vagar su esp:!r~, ante la impresi6n
producida por la obra. Es ademas de una or!tica una creaci6n
literaria.

alla
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futuros.

Se agruparon esos articuJ.os en un J.ibro a fines 4e 1945.
Los primeros fueron escritos sobre 1928 y 1929; art cuanto a
J.OS Segundos, J.os hay que datAn de 1903 Y hasta eJ. mas moderno de 1935.
Estos clasicos que vemos paser por sus paginas se nos antoja que son personas conocidas nuestras, viejos 'amigos a
nee no podemos ol.vidar.
Los ha imaginado Azor:!n, como viviendo en el mundo moderno del. cr:!tico y esta evoca.ci6n, ciertamente original,
fi:mna. J.a modernidad y la actuA.lida.d del clasico.
En el. pr6logo Azor:!n r~afirma. que l.os cl.asioos:
"Fueron de ayer; pero son de todos J.os tiempos •• ·
El genio siempre es genio, en. una u otra folmla.,
con unos u otros libros~
En su ev.ocaci6n de Berceo impresiona el. col.or que J.a des-.
cripci6n de Azorin se reproduce como en una pantall.a de cinemat6grafo. Los sentimientos inspiran el color. Los objetos se
agrandan, se enpequenecen con distorsi6n, se muestran claros
u oscuros. La imagen reflejada en muchos espejos superpuestos.
Azor:!n nos dice J.a sensaci6n ante J.a personalidad del cl.asico con pocas palabras y frases cortas. "Es pobreci11o este
clerigo; no tiene salud; su cara esta p8.lida, malicienta~
El estilo de ·t.odas estas evocaciones es poetico, lleno de
impresiones, floras, pajFJros, pleno de color. Reconocemos al
poeta revivido.
El poeta no tiene existencia definida, vive a mucha dis-tancia de sus contempor8neos y perdura en el tiempo. Esta es
la ideavque esta presente en estos ensayos .de Azorin. La permanehcia en el tiempo, el sent~do de J.a eternidad de lo valedero del clasioo.
Pon todo lo anterior a1 evocarnos Azor:!n a Jor~e Manrique,
no nos habla de un solo tiempo finito, ni de la oircunstanoia

j.,
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en que vivi6 en un cuerpo materiP~. Podemos sentir a1 poeta a
nuestro 1ado cada vez que nos acerquemos a ~1 a traves de sus
/
versos.
De la mis.ma forma nos revive Azor!n a Sant~ Teresa en au
celdi ta hum.ilde, abandonnda por sus amigos. La imr:~,gina 1uohando en el mundo moderno, andPndo sin importaxle los
dolores de1
.,
cuerpo.
· Azorin usa estas evoc:1.ciones para. hacer agudos juicios or!
ticos de estos diecisiete clasicos que paean ante nuestra vista. Lo fundamental en todos es au vitalidad, por tanto, bastenos con lo anterior expuesto.
Clasicos futuros.
Muchos de ellos son contempor8neo~ de Azor!n. Seran los
clasicos de las pr6ximas generaciones, y de hecho, lo son ya
· por derecho prop:Lo.
Cree Azor!n que paxa un historiadon-psic61ogo de la litera
tura, podran ser Utiles declAraciones de un hombre que fue tea
tigo y que los sinti6 parte de su misma circunstancia vital.
Muchos de esos trabajos son period!sticos y en sum.a ve en
ellos a estos escritores, como una continuidad del proceso evo
lucionario de la sensibilidad espafiola. For ej_emplo La nueva
Poes!a sobre Dar!o, en donde cree ~ue en lo que estriba la novedad y el trascendentalismo de la poes!a de Dar!o no es en
las audacias retOricas, sino en la psicolog!a que traducen y
muestran sus versos. Es indetermihaci6n, vagueda.d y aire de ..:,_
deseo que no podemos precisar. Los dos conceptos de instante y
· eternidFtd. La melancol!B. que queda ante ese instante de eter-nidad. Esa es,. para ·Azor!n, la esencia de au conciencia poetica •
.De Baroja, a quien tanta.s paginas dedic6 Azor!n, nos des-taca su simplicidad sin ret6rica, sin complicaciones, sin .ad-jetivos innecesanios. Claridad y precision por lo que sera gus

61
tado y perdurara. como cl2sico. No envejeceren j~m~s sus escri tos A.unque la tradici6n de nuestra li ter~tura. ,.se muestre
/
hf"lcin. lo difuso. Es en el periodismo donde se revelP. todo el
pensamiento espafiol.
Del mismo autor critica su novela Camino de Perfecci6n,
en donde ve todo el AJnbicnte de ~sp~fia contempor8nea encerra.do en sus paginas.
, .
A
, .
No traslada el autor, y eso es b as1co para zorJ.n, un a.specto del paisaje, sino que lo que merca es su cualidad dominant~; la condici6n que deterillina su f'orma de vida.
Resumiendo diremos que las cnxacter:Lsticas fundamentales
que ve Azor:Ln en la obra de J3Aroja son; la raxeza del detalle,
intensidad, vision sugestiya, fuerza y sencillez.

Queremos citar unos juicios hechospor nuestro cr!tico en
la colecci6n de art:Lculos dedicados a. Baro ja y que ti tula ~
te Baroja., en uno de los cuP..les hr-~.ce unas considera.ciones so. , ?.
b re, 6 que es 1 o mo d erno parP. unr. generacJ.on
" Y 6 Que e~ el esp:Lri tu r~o~erno ? • ~ ~ que consis~e
la modernJ.dad de un espJ.rJ.tu ••• EspJ.rJ.tu de rebeldJ.a.
Innato esp:lri tu de protesta.• Irreprimible esp:lri tu
de no conformidnd. Un hombre que tengn ese esp:Lritu,
este en el campo que este, sera siempre un hombre
moderno. "42
Azor:Ln y Cervantes:
Como ejemplo de la. vision que de nuestro eminente cla.sico
tenia Azorin, hemos querido referirnos a la impresi6n que de
su obra reflejan sus comentPrios criticos.
Escribio Azor:ln sobre CervfJntes y con una gran admira.ci6n
por el glorioso escritor, en libros tales como; Los Pueblos,
Lecturas espafiolas, Al m_:rgen de_]os cl8.sicos, Un~ hora de EsPaiia, Los Quinteros y otras paginas, Pensando en EspR.fil?, y otros.
Muchos de esos art!culos fueron recogidos en Con Oervan-
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en sus obrns completn.s por Angel Cruz Rueda. De uno de ,
ellos Cervnntes y el tiorn.po tomr1mos lo siguiente:
" En Cervantes existc tm problemA. de tiempo • .Cervantes es .
tiempo como Lope es esp::1.cio 11
Don Quij6te n0 tiene ticmpo preciso, es decir, que lo sen
timos a nuestro lado en nv_cstro momonto.
'
Cur:mdo Cervantes nos h.'l.bl~1 de pergBminos hf'l.llados que su
biografo del siglo XVIII, el htllllr>nista Gregorio rJ:ayoris, llama retrocedimientos, se debe pprr1 Azorin, a que la lectura
del Qui jote' su impresi6n tota.l' de j8. en el animo una sensacion de"tiempo desvpnecido". Lr::t raz6n es de que todo pasa,
tal vez las cosas sean ln.s mismas, pero no las sentimos igual.
Sensibilidad y sensaci6n.
En nuestra juventud, nos dice Azo:r!:ln, no sentimos iL,rual
el muudo de las sensaciones, idep,s y sentimientos, que en la
mn.durez. La vida intensa quedn, r.tra.s, de e..hi 1Ft frase del Qui
jote " Los nidos estan aqui, pero no los pajaros de antafio "o
De Cervantes,. nos dice Azorin, se han estudiado mas las
cuestiones de estetica que lR psicologia del clasico y la preponderancia de la tecnicn. ha llee;ndo a extremos monstruosos.
Muchas veces la vida nctual nos da la clave del enigma. en
otro escritor de tiempos anteriores;
~'

tal psicologia de un escritor antiguo es la
psicologia de otro escritor moderno. Y el
problema que en el nntiguo se hQ. dado, y que
nos esforzamos en resolver, esta aqui, latente y visible, en este otro escritor que nos
lo ofrece para lR. soluci6n del problema."43
Cervantes tenia conciencia de su obra, continua Azor:ln,
y adema,s alta delicadeza,. La prueba es su segunda parte, de
una melnncol:la tan honda., su til y de una. conmovedora hum?,nidad.
Las dos cualidades de Cervantes que mas irnpresionan la
sensibilidad de Azor:!n son, la serenidad y la humanidad. Nos
• • 11
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da una interpretacion o impresion· psicologica del Qui jote en .
·Con permiso de los Cervantistas, exa:Lta, por ejempl9, el interes de Cervantes porlas mujeres, en cuya exa1tacion ve· la
de la sensib:l.lidad femenina, por lo. que no pod:!a ·s.er un libro
de decadencia.
El ideal de Cervantes era. Don .Quijote y refleja en su literr:1tura nuestro clasico, el amo:r:a lo concreto de la real~da.d espanola.
; . _1
·El Quijote es el mas universal de los libros, y sin emb
go, no fue entendido por sus contemporaneos.'
Un libro de Cervantes que·debe ser leido yestudiado con
mayor detenimiento para Azor!n, es el Pe:rciles. Y en A1 margen de los clasicos, otrop.de sus l_ibros de cri tica. a.1 oua.l
nos referimos, nos dice que;la.s desctipciones del Perciles ·
no debemos juzgarlas como
incomprensibles.
Los caracteres
.
.
que nos.presenta Cervan"tes·en ese libro aparecen salidos ines.
'
peradam~nte, y vuelven a desaparec~r como siluetas. Todo es
vida, naufra.gos'movidos por una fu'arzaignora.da por ello~ mis
mos. Personajes que aparecen ante . nuestros· ojos como una vision cinema·togratica tambieil.'.
·::r .
·
Pocos libros son tan vivos y ~oderno.s como el Perciles,
porque llega hondo en nuestra.sensibilidad, yen la profundidad con que quede grabado en nuestro esp!ritu un libro clasico radica su valor permanente.
La sencillez, la limpieza ·y la dia.fanidad de Cervantes ·
astan all! segU.n la ve Azor.:Ln ·en su cr.:L tic~ evocadora •..
En La fuerza de la.sangpe, siente Azor.:Ln, una sensaci6n
de noche de luna. del centro ~e. Espa.fia., unas lineas, dos o
tres de las descripciones son suficientes en Cervantes.para
.evocarnos, siguiendo el metodo de Azorin, todo un·· pa.isaje con
una sensacion de luz nocturna:. ·~
·
"No son frecuentes:ennuestr'aliteratura estas V'isiones
<-·
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de un romanticismo delicado y misterioso. La luz de nuestra
literatura ClaSiCa 9S maS Violenta Y agria' II 44
La impresion de tiempo per.manece en Azor!n como un leit·..
motiv, la eternidad del ~iempo. Asl. ha visto a1 clasioo de a.yer el. crftico de hoy. Nos ha hecho-ver como en nuestra_sen._
·sibilidad moderns se f'usionan las paginas.de Cervantes y la
realidad actual.·
11 El Quijote nolo ha. escrito.Cervantes; lo ha esorito la
poste:ridad 11 45
· As:f.;resume Azorl.n el.sen~~iento que despierta en su-sensibil.idad'de hombre mod~rno, ·cerval'l:tes y El Quijote.
'
,
~.' >
:'.·-: . '
: ',
Para AzorJ.n, el amor y; J.a~ s:impai1J.a de Cervantes por su
'
'
.
: ·_ '" < ... 'l ' ::':
"
"
.
,
,,
~'>y•personaje del Quijote,·. ~1-~~:p~i:t_u.: q.ue ,lo inspiro, es el.·mis,;:r_~o .. de.:·~ los libros de oa~al.fe:rf~~;;:qe·~a.n:tes supo uni:r el· idea,:_: r;-:.·~ ~ ·~) , - . ~
, ., i~ _;;_, .~:~....: {~: ~'.·; '_,, ,
,,
,
·};~J-'~;l;i§Jmo:.y•;el sen"ti4o prac1ico ~r~ap.::,:'qu.e~::oonstituye el · geni_~:·o.a.s;..

i~~~t~efu;; ',!f•;,, :;i,;U {:!c! cf;j ;~·\~&tl:f(i
·-

.
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Larra; Raz6n social-- del Roman;ticismo en Espa.fia.

Hemos visto anteriormente. como Azorl.n hace·una cr!tica va
lorativa de los dif'erentes periodos de la literature. espa.fiola.
Uno de estos libros es la coleccion de articulos sobre' el
periodo romantico en Espana, sus causas, origenes, influen~
cias_etc. Fue editado este libro en 1916 y dedicado a Juan de
la Cier\ra, politico a quien admiraba nuestro·critico.
Agudamente se refiere Azorl.n al error de creer que el Romanticismo ha nacido entre nosotros por influencias extranje-'
- ras solamente, ya que .ninguna tendencia de una li teratura se
debe, exclusivamente, a s:f. misma, a,unque sefiala que sin fecun
daci6n extrafia puede surgir una moda~idad vigorosa en el arte.
Azor!n ve en Cad~so, el primero de los romant;j;.cos espafio
les en ·el siglo XVIII antes de.la revolucion romantica.
' >

; .' :"£2t~f ~'iztt~ti"~t:~,;:;,'J,

..
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Jovellanos json 'ro~t~c~os. a quienes hay que te.
. ' ::·f ' •.. ,}· . :.j ' ... !
.
.
,
'
ner en cuenta cuando se .:estudiar el'· movimiento romantico en Ea. pafia., ya~ que ~1 clasicismo no llego nWlCB.
lo h6~do·, y hab!a
un fondo de realismo que, tiene inuch.o' .de la esenoia romantics.
Ademas, la.cr!tica de Feijoo, a quien Azor:!n se ha referido
en muohos art!oulos, hab:Ca heoho imposible la instauraoion· d.el.
clasioismo. Era .la negaci6n de todo el sistema, y admirable- .
mente dijo antes de los romanticos, lo q~e estos quisieron''que
:f'uera. el Romanticismo;. la ;tiberta.d del individuo.
Azor:!n busca. laraz6n.de1Roma.ntioismo en la esenoia del
esp!ritu espafiol.
,
.En los ensayos ' de Azor~n so bre los Romances del Dq.que de '
,>Rivas, con unos pooos versos del autor nos! deno1;a."O~o este
describe el ambiente que rodea·· Sevilla', el :color y .las des- ·
cripc:i.ones menudas de estos romances. Los contras~es de luz,.
color y sombra impresiona.n en la poes!a del Duque de Rivas.
:Este ve la. vida, segUn. nuestro cri~ico, ·de un modo est~ticb, ·.
no evolutivo, en un solo plano~ Nos da una sola vision de las
.cosas, y. sus me jores romances son aquellos en los cuales el
autor pinta un medi~ que siente. En la concepcion de. la vi~a
de Rivas ha.y, por tanto, 1ma ..incoherencia y superficialidad.
Es as:C como Azorin evalua. el R,omanti_cismo de superficial y. pa
labrero, incongruente Y. super:f':~ci~ en ·Zorrilla, peor e,n e~
·Duque de Rivas. Aunque .este·~\~~~iJn:~)jobn mas realidaq .externa.. ·
.
..
. : · · ·:· r -· .::~y-:·~r.:~·.t~;!. ·~~:··):?·· ' Y·'' · . . -· ··· ·. · :
, ·, ·
.
<
, : ·
_·. . . El ~eatro rom~tico cas.t~l~an~}t;cpr:J:"esponde, .paret AzorJ.Ji,.
al teatro. clasico·, incoherent.~'._y .~ar~o de logica,. como ·Ya ante
riormente ha expresado. ·
; _:;~···':·.:~!.. s~:·Hil
,. ·
Considers. -~ Don Al:varo. ~~it.: t~;dos .sus ~efectos psioologi~
cos y engranaje' material, ·c~~rito· ~a il6gic~ continuaci6n del.
.
.
'
.. :
.
..
.
.·
. .
,
drama de Calderon y de Lope; . • la misma superficialidad• ·La crJ.tica, por tanto,. estuvo desorientada, ya. que el. Don:llv.-a.ro es
taba dentro d.e la tradic~6ri e;sptifi~la. No hab!a .revoluci6n al- '
."
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Han ha~ido para Azorin unas sensibilidades finas que como
una continuidad, han aparecido en nuestra literatura.; Cervantes, Gracian, Larra.
Destaca lo que ·se llama hiperbolismo espafiol, y que no es
mas, que el gusto por la exageracion, por la pereza menta~,
incomunica.cion intelectual e igriorancia •. Ese estilo que ha he
cho tradicion, y a1 que es·contrario Azorin; ret6rico y ·enf~
tico, no sencillo y precise.
Pa.sa despues Azor:!n a ana.liza.r cu9.1 ha sido la acti tud de
la critica ~~e el Romanticismo. Criticos tales como Menendez
y Pelayo, recopilador, historiador y•erudito, que no se aparta de sus libros :para mira.r a su alrededor la naturaleza, la
vida. Su tarea ha sido grande, inmensa labor historica.. Pero
a esa critica le falt~ba algo que otros hallaron, relacionar
los ;libros con el ambiente, el paisaje y los interiores y
gustar de ellos ya que ·la li teratura esta formada de vida.
En este libro se refiere-tambien ala critica de Valera,
de quien se queja de no haber sido reflexive en sus criticas
ala gene!!acion ala que pertenece Azorin. Cuando_Valera afir
ma que no hay nada nuevo' deberia s.er su cri tica mas reflexiva, principa.lmente al ex8minar un autor desconocido, o una
tendencia insoli ta. Tomar a broma la cri tica no i es lo ma.s se. rio ya que la misi6n del cr:! tico es analizar e interpretar.
En un articulo sobre El moro ex;p6si to, 13e refiere a la :
. ,
.•
I
teorJ.a del 11 cristal esmerilado ", lascpalabras nobles y las
:palabras :plebeyas. Las palabras que para el. critico Hermosillas eran r:echazadas por :p1ebeya.s pueden usa.rse ya, por nuestro amor y dignificaci6n de la realidad y de la na.tura~ez.a,
y eso lasha ennoblecido. Hace aqu:! Azor:!n una declara.ci6n
que creo muy pertinente y que se refiere a1 estilo. Cuando
nos referimos a~ es~tilo de su prosa, anotamos que para Azorin
el verdadero estilo consiste en no tenerlo. Veamos que
1

I
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· I

ce del uso de ciertas palabras de acuerdo con el momento; "El
_ _ estilo requiere cierta impersonaJ.idad, cierta nobleza, cierta
dignida.d, que· no son compa.tibles con determinadas expresiones
El. esmeril del cristal es necesario. "46
.. 1
Lo que para Azor!n trae a. la. literature. Angel S3avedi-a y
es en donde ra.dica. au verda.dero va~or y tra.scendencia, es en
que trae a la .li teratura colo, color a ·manoa llenas y detalle. l.
Se siente en ~1 Moro Exposito la realidad ala. moderns, la v~
da~.del campo. me.nuda. y prosa.ica. ~ca. una fecha para- la. literatura.
.
.. En la · segu.rid~· parte· del· libro· de Azor!n al cua.l nos est~mos refiriendo,
examine. la. . cr!tica de La.rra.
Los diversos
e• ; .
!
.
•.
.
'
lementos qu~ deben ser estudiados; el fisiologico, psiool6gi~ : ·
co, :Para conocer la personal.idad del''a.utor. Segundo elemento
que puede s~r generalizado a otro~ paises y por Ultimo, el ·
tercer elemento que es el netame:rl.te espa.fiol, y en el oua.l·· tenemos ·que ha.cer ima subdivisi6n entre la ·parte que Oa.J;'eoe .de
a.ctu~dad .y la qU:e ~a tien~.
Est.:!J.diar, por tanto, todo
.. lo que es_esencia.l para: el
cimiento del critico; :
1 ·

·" To do art.ista, todo pensa_dor., tiene un cierto
nU.mero _de matices y de particularidades ,. · ex..o ..
presados los cuales. P'll.eden darnos u.na idea de ·.
la. modalidad del artiste. o del pensador.
u47 .· - ·
.
Eniaza Larra con -nuestra
tradici6n clasica,
siend.o un e.
.
rror, seglin nuestro cr:L:tico' Azorin, _. crE;~er que desconociera a i
los clasicos •. Lo sugestivo
y·· saliente en el es le. critics. de I
' '
; ': .. ·, . .
.
.
.
·1
las. costumbres madril~fias •. Su pensamienj;o es el de· la;. ,i"ef:;Le- I
xi6n sobre la realidad 1de una sociedad donde chocan elementos!
.
, .
, . ' . .
:. ; .
..
. ·. :
.
·: '' .· .. , '! ;·
opuestos, y Azor~n ·as~ lo siente,· :_a... distancia .del Lar~a. escep·
tico que nos ven~a pintP.ndo·le. crl. tica. ·. · .
La.rra fue querido 'p·or los hombr;es de la generaci6n
'
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'

. _· . · . Azor:!n nos evooa la visi:ta; ~la; tumba del esori tor, el· 13
. ';~~::f~~de·,tebrero de 1901, donde itie_:~r~dlkmado maestro ,de .la gene}J1tfi~~i6~.-, ~1lest~ro_ . oz-!t_iC:~o·~ · ~?~6. y~>~a~~mos, fue e{ autor: del _·
~c:·f:l~~;t•di$Olli'SO "lei do; '"· Si~'>Esta;\'generaoion de esori tores ha senti:ti~~:l-~d6
am~do'. a .Larra
oo~ofa.nt~k·
no hab!a
sido
sentido ·y •a.ma.do''4
.
:,
. . .
·.- .j , , . -"<'(·' ·-· . :
;
.
;
:-~~ .Ci temos ahora los :r-.otores 'que de ben atenderse para haoer un estudio or!tioo de la..obra de Larra, que no son otros
. que los seguidos por Azor!n para el· con'ocimie:nto de un autor,
su metodo or~tico; ,, ••• ~los a;nte~edentes de la obra, ·las influenoias, el ca.raoter y el d.esenvolvimiento
;de
..
. ·del esp!ritu.
.
:
. La;rra,
las.
oonsecuenoia.s
que
la
obrB:
ha
teriido
en
la
litera....
.
tura patria,
el
juioio
de
los
eonteinporaneos
y,
luego
de
la
..
"'
.
posteridad." 49
.. La cx:,!tioa, termina diciendo, no I:ta sabido ~preoiar a
· rra en .toda au amplitud. Leopo1do Alas, .por . ejempio,. ouya
sibilidad era .casi a.n9.:Loga ala de Larra, supo oomprender que ..
este ve!a horizontes que sus contempora.neos no columbrabansi
qui era.
La esencia de la rebeld:La.de Larra no hubiera desapareoido ja.mas, pero cree Azor.:Ln que hubiera au or! tica evolu~i.ooo
do Y. se hubiera ido puliendo en el.· lo' violento y agres:tyo.
Azor.:Ln ha sabido interpreter la sensibilida:d' de Larra y
~omprender ~u criticismo, aceroandose al crl.tioo y re:flejando
las iipresiones 'que su obra han dejado en el, co:ncluyendo·que
Larra hubiera, con la madurez,'ido mas hondo·a.las
:!n•
. timas_y permanentes de la ret4idad: espafiola>:'·3·:::·

a

1

y
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El Paisaje de Espana vis to

'

.

.

~

!

'

'

pOi:-! los. espaiioles.•..·

li~f~f'l>u~J.d~ado

En el prologo de este
en':l917, 'explica iel
desenvoJ.vimie~to del concepto~ d.e.l :Paisaje en le., iitere.tura esi

pa.ffola y ouando es que la na.tU.rB.leza· :~p~ece como· parte -~por- .
tante ~ ye, descriptive.,. ya ps·icologic~ente .:
.·
'
~'

•'

,

- >

·-

..

El interes de Azor!n no es en la literatura universal, sino, en Espa.fia, interes del que participan los hombres de su genera.cion. Azor!n ha seguido la huella. de t6dos los quetenido ojos para el campo, comenzando por El Cid, en donde ve elementos de realismo, y nos queda. en el fondo de laobra su amor a1 campo. Race no tar por ello, la. repeticion <i;el
verso de los gallos cantando y lavista de.Valencia, que nos
da un punto·de la sensibilidad delpoeta ante el paisaje •.

han

:mn Gonzalo de :Beroeo,

lan~turaloza

•• JU.og6rioa, no hlq

·amor desinteresa.do o interesado por ella, son ra.sgos, algu-.
nas veces descriptive..
El amor por la naturaleza.enios m:!sticos es tambien A.ccesorio. Solo para recordarnos 'otra region.mas· alta. y divina.
En el siglo XVII, aun con Garcilaso, la se~sibilidad no
responde al concepto del paisaje ··como modernamente impresiona. Cervantes, Lope, Gracian, tienen descripciones del paisaje como pintura que a nuestra, imag~nacion moderna predispuesta,·nos puede sugerir visiones hondas, pero que ens:! mismas
·muy inferiores a las descripciones.modernas.
.
La simpat!a por el paisaje es un signo del siglo XIX. El.
Romanticismo, que trajo a la litera.tura el paisaje como elemento en la obra de arte. Se nos presenta enton6es en s! mismo, no como accesorio. Eso es como consecuencia, continua
Azor:!n·, de las investigaciones cient!ficas que se ha.b:Ca.n he-·
cho en el siglo XVIII.:
Los romanticos ·sintieron la influencia. por la naturaleza.
y cita Azor!n la novela. El Seffor de Eembibre de Enrique Gil
(1815-1846), en donde, en las·descripciones de la regiOn del
Eierzo, adquiere la. percepcion del paisaje un complete> valor.
En esa descripci.on del ambiente y de la tonalidad pecu
liar de la tierra que pinta hay un elemento que no encontra.bamos 'a.ntes, yes lo subjetivo. La sensibilidad de.lo fugiti-

....
.I

i
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vo del tiempo y de las cosa.s.:Es, por tanto, otra mirada mas
hondg del paisa.je.
. .
Lo mismo sucede con Rosalia ·de Castro.cuando/describe a
Galicia. Hay en ella un elemento puramente subjetivo. Azor!n
.
,
,
.
.
,
comprende a Rosal~a all~ en la tierra que ella amo. Hay en
ella un profundo sentido del ambiente y del paisaje. Trajo
Rosalia al arte, los elementos de va.gueda.d, mel~col!a, mif3terio y sentido difuso de la muerte que mas tarde :alcanz6 au
desenvolvimiento en la obra de Valle-Inclan. ·
Azor:t'.n ve una linea qu~ partiendo de Rosalia de Castro
.
.
.
.
,
.
.
pasa por la Pardo Bazan que aporta una mayor modernidad en la
pintura dei medio' de movilidad y flexib.ilfdad de la tecnica.
Esa 'linea. he. hecho posible ,la. obra· de Va.lle-Iriclan, que. ha
traido a.1 arte la sensacion· de la Galicia triste y tra.gic'a.
La idealizaci6n de la riaturaleza. ·
.
Azo~!n, en este libro~ nos·refleja como siente el paisa~
. je'un :n.dmbre ~e su sensibilidad. NQ como lo van sus ojos; como· lo siente ·au esp!ritu; ·" lJo repetiremos:
-el paisa.je :es . .
.
nuestro esp!ri tu; sus mela.ncplias, sus pl~cideces, sus anhe.1os, sus tarta.gos "50
•. El paisaj~ no existe hasta _que el artiste. no lo
do al arte, entonces lo ·com.enzamos a . .ver en la rea.lidad.
La. vision del pa.isaje _varia de a.cuerq.o opn l·a sensibili:dad con que nos acercamos a el~ Azor!n aprovecha este seguir
la. huella del paisaje a traves de la li teratura espa.fiol.a," pa..ra darnos su propia impresi6n, llena de. color.
ante el. <Paisa~
.
.
.
. je. Su creacion llena de matices, luz, impresi6n de pequefios,
deta.lles tan queridos por el; ·una viejeci ta, tina vela, Una:
i.
.
.
--.
:
,\
noche estr~llada de.Castilla, unamelodia a.page.da..·L<>s siglos '(·
hen creado maravilla.S art:f.sticas ante riosotros que solo'] somos .
un instRnte; a.tomos en la. e·t.ernidad.,
El tiempo, -·la. etern'idad deli instants siempl"e
nuestro cr! tico! ·
.
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Es en la Generacion del 98, donde el Am.or al paisaje domi
na lA. estetica. En su amor A~ paisaje de Ct=tstilla., v.e Azor:!n
la influencia de Galdos, y a su vez, esta ha irifiuido en el.
Hay para Azor:!n imagenes imborrables, sensaciones que no
se desvanecen, la imngen queda y perdura e influye en nuestra.
obra. En una ima.gen del paisaje podemos condensa.r una epoca
de nuestra vida.
En el capitulo rela.tivo al paisaje de la region de Aragon, nos dice, que no se puede ma.rcar un rasgo comUn entre
los escritoree de una misma region, aunque puede haber ciertos rasgos que parezcan convenir a todos, como ocurre con los
escri tores ara.goneses que particip8n de ene:rg:la,
precision,
..
sentido.hondo de la realidad y la. el.egancia; Gracian, Argenso .
la,Hartzenbusch.
No debemos. estable?er dif'erencias concluye Azor:Ln, en:tre
los escri tores de las dif'erent.es regiones espafiol.a.s. En la .poes:la lirica de nuestros escritores del siglo XIX, Quintana
a1 lado de Espronceda, Nunez de Arce a pa.r de Zorrilla, Rosalia de Castro junto a Becquer, el Duque de Rivas, colorista
.incomparable, con Campoamor i el Ultimo de todos en la muer- .
. te, .Ruben Da.r:lo, pens a t:lvo y/ensofia.dor f'rente al mar l.atino •
.~' ··~·
·?: .·,. ;>.~En
un ensayo
Eleg:la.ia
Cci~·ta
de su libro. .•.. Lecturas espafio, < .. · ..·...
.
. .
.
.
I
;·· . .. . . ' . .
~~···~:l~s, y· a1 que no perteneceri' ~e'stos art:lculos •sobre el paisaje,
~:·.;A:zor:Cn menciona a Jose ·Xvta.ria:~?aor .de Fuentes, ~scri tor ar?go.:: .. ; , • •. .
.
.
1 ; . '" '
. ; •
.
.
:·;~·~nes, .del siglo XVIII,· como Uli;espritor en el cual se puede ob,, serva.r por primera vez y de tina: manera completamente moderna
el sentido del paisaje. No hemos querido deja.r de notarlo por
lo que pueda of'recer de interes.
Resumiendo, cree Azorin·que noes hasta. la generaci6n del
98 ;. que el pa.isaje a.dquiere un completo dominio sobre la este
tica, y los escritores dan a ello una importancia jamas tenida anterior.mente. Supieron a traves de las paginas por ellos
.

.

.
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hacer sentir
pS.i,saje: .evocado·. -·.·:·,-;'
' ··---~~-~p •\•'
:··"~~::

)

:-:<?~.~~: ~}
·n-

:, ~ '.~ _: ..;:

distinta ante

Capitulo V
Conclusiones.
Para Azor:ln la cr:lticadebera reunir esencialmente dos
condiciones; Historica o tecnica; impresionista o va~orativa.
·. · El cr:ltico debe atender a. todas las circunstancia.s que
han concurrido. ~ nacimiento de uua' obraliteraria, ia epoca,
cultura, societlad y el juicio cr:ltico de ese autor hasta nue
tro s ·d:las •
La cr:ltica yg.lorativa destaca enel,lecto::r aquellos v~ores que son permanentes, los YA.lores esenciales ·de la. obra
literaria.
Toda cr:ltica de valor debera ser para Azor:ln eminentemente subjetiva. Su cr:ltica esta basada en impresiones. Deja evocar, vagar au esp:lritu ante la impresion producida ·por lalectura de un libro, un verso.
~ Las
primordia.les de la
de beran
~ser;
· interpretativa, psicolog~
·Hemos visto omo la
de la crftica ' de Azor:ln . y
au produccion cr:ltica esta basada en la sensibilidad, tanto
del autor como del lector y est8n sujetos a un proceso de evolucion. El papel del cr:ltico no debe ser el de enumerar o
recopilar hechos historicos. Debera tratar de comprender las
causas y dar una vision-general y no solo un 'juicio de'una
obra literaria individualmente.
•
Como cr:ltico Azor:ln describe las sensaciones que las obras literarias producen en el; los detalles que· actuan sobre
au sensibilidad. Tratn. de interpretar la re~ida.d objetivamente a traves de esa sensibilidad.
~

...

'
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La. sensibilidad es el :puntal Fie su critica.que no es solamente capacidad para recibiF las sensaciones. Esta.sensibi. lidad evoluciona· apa.rte de la_ cap:9:cidad :psicol6gf~a del individuo para ca.ptar J.'as.sensacione~ recibidas ante una producci6n literaria.
. ,
. .
A!._orJ.n· escoge un detalle, yn · coW,· lo despreci~do y mic osc' ·
· espacial y tra.ta de ev ·
lo. escondido y lo
eternal:
La realidad ob etiv
ierde su contorno real :para
~"'c9nye;:j;irse
en. s'imbolo.. No ri.os da una sensaci6n de tiempo de
..,.._.
las cosas o es. ·lo que preteri.de. Tr)3-j;; 4 zor.fn, ae de contgr,
.sino de . revi vir. ·~
.
.
En Azorin encontramos q.os ·· procesos litert=t.rios; uno de.
1 j dad es
cr2a.9i6n
y otro d~· criticisnio.
..... .
.
,...., En ambos J b . &8fti!!Jir81
.
f'actor comUn..
"
~l critico debe tr.~tar de,igualar su sensibilidad con la
del 'escri tor examinado. Reci bir la impresi6n que el clasico
im:prime sobre la sensibilidadformada por la lecture. de los.
clasicos.
.
Azorin· trata como critico de comprender el esp!ritu espafiol. El paisaje es primordial para.- llegar: a. ese
··conocimiento
--.,
.
:por .lo que en su critica trata de interpreta.r., como el autor
ha· sentido es-~ paisa,je que lo rodea al escribir 1 su· obra. En
· esa ~omprensi6ii esta encerrado· el espiri tu nacionar." .
Como escri tor .de la. Generacion'del 98, tien~. Azor~n el i ·.
sen:timiento ·de la natura.leza como u.na aporte.ci6n
romarttica
..
..
la emoci6n que ~sta despierta en.el.alma del hQmbre aplicalldolo a.l naturalismo :posi tiv:i..st~ o 'sea la observa.ci6n objeti~ ·
.
.
;.
·:_.:, \
,
·:
.-.
,
va de la naturaleza pero usando ..ex:p:r-esiones clasicas. Su. cr~·
tica lo lleva a observR.r el • ~enti~iento. de. la naturai~za y .la.
melancolia.• Su cri ticismo~ jti.ega un papel important~ .'o~n la
realidad ob 'etiva •.
e A
como hemos
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~o y acredi ta

S Giner

de Ios R:fQl:iio d' l.g. Insti tucion Libre
~efian~a en la formacion ·del es;p:Lritu de la peneraci6:t•.
. Es el ~' nos dice Azor:Ln, . no sOlo una fi1osof!a,.
sinouna manera toda de vivir. PB~a el artista la inspiracion
debJ:a de ser.objeto real. 13U.SC8~ en delicado enft]:i.,sis. la rea· lida.d historica que se anida en c~ oreac:i.Q.n li te.I:.aria. Encontrar el elemento permgnente en 1a. obra .de arte •. La caracter!stica de una epoca comprendida por la creacion literaria.,
yes labor del cr!tico encontrar larelacion entre el pasado
y el prese,nte. De ahi el concepto de evolucion en l~=t cr!tica
de Azorin.
En Azor:Ln encontramos un p8ralelismo entr~ su criticismo,
su labor cr!tica y su creacion literaria. Hay·un union con su
obra creativa. No podemos separar una'de otra, ya qu~ su criticismo es el resultado de una filosofia definida.
No debemos evaluAr
a un escritor
hasta que no hayemos
.
.
comprendido toda su produccion literaria •. En Azorin encontramos que en todo memento esta tratando de definir·que es ·lo
-.
.
...............
.st.S,Eafiol, l_o iJ].trinsiLcam.enj;e espaiiol....,
------·
· Trato Azor':Ln de definir la sensibilidad espanola recreando la evoluci6n de eila, que .no es otra:cosa que tra.tar de
comprender esa sensibilidad a traves de la suya prop~a, que a
su vez esta sujeta a constante· .evolucion.
Nos impresiona Azorin conlo que afecta ·su sensibilidad
en la lectura de los clasicos. La obra ae·estos junto ala
circunstancia en que se.ha producido, y hace 'debido a ello una gr~ cr!tica revalorativa de la literatura espanola.
Cree Azorin que una
carncteristica
importante y permanen.
.
te es el estilo, aparte de la re~orica y la gramA.tica• Lo re~
tor.ico es repudiado cuando no es :elege.rite y no contiene sensibilidad.
Ha trata.do. como cr!tico. de ve;. la. dimension real de la
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literatura espanola, que esta oargada de sentido hist6rioo.
-·
,
Espana a traves de suB pensadoi:es, escr.i tores, poeta.s·, olasi_oos. Ha' buscado en nuestros clasicos las raices d~ Espafia., los
valores perdurables ·y 8.1 mismo tiE:)mpo ·buscandose a·· si mism~.
Nos ha ensefla.dp a ·Ver con su cr:!tica de una manera. apa.cible y serena, esos pequefios detalles cargad·os de belleza. Ha
inmortalizado obras de cr:!tica; glosa y comentario. Su or!tica es en efecto ~p~esionismo, luz, color, simultaneidad de
visiones. Esas impresiories puestas al margep. nos ha.cen evooar,
apreciar y querer a los cla.si_cos mas que las or! ticas er.udi- .
tas, tratando. de llegar a1 hondo sentido del esp:!ritu espafiol.
'

'

'

.
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NOTAS

1- Luis Granje1, Panorama de la Generaci6n del 98 (Madrid;
Edic. Gua.darrama, 1959), p., 122
2- Azorin, Obra C~mpletas. Clasicos y Modernos (Madrid; Aguilar, 194B), III, 896-914
3- Ibid., VIII~ 1003
4- Ibid, VIII, 1090
5- Juan Chabas, Historia de'la Literatura Espa.fiola Contempora~ (Habana; Cultural, 1953),
6-.Azorin, Clasicos y Modernos, II
7- Azorin, E1 Alma · Castellana., I 583
· 8- Azorin, Pr6logo, Obras Completas, I 88.
9- Azorin, Anarquistas Literarios, I, 156
10-Azorin, I, 229
11-Azorin, Soledades, I, Pr61ogo
12-Tbid, 353
13-Azorin, E1 paisaje visto por los espafiole~, VIII, 1173
14-Azorin, Memorias Inmemoriales, V+II, 389
15-Azorin, Op. cit.,.II, 917
L
•.
j< i ..
16-Azorin, Lecturas Espafiblas,
5.35
17-Azorin, Op. cit.,II, 932
18-Ibid., p, 870
19-Azorin, Op. 'cit., II, 535 ..
20-Azorin, Los Val ores Li terarios, .
21-Ibid.,p. 1156
22-Azorin, Ibid.,II,ll59
23-Azorin, Op. cit.,II,9~7
24-Ibid. ,p. 748 ·
25-Ibid., -p, 766
26-Ibid,p.847
27-Ibid., p. 893
28-Ibid., p. 893
i

~

78
29-Ibid. ,p. 893
30-Ibid.,p.893
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40-Ibid., p. 52
41-Ibid. ' p. 53
42-Azor:ln, Op. cit.,VIII, 219
43-Azor:ln, Op. cit., VIII, 1099
44-Azor:ln, A1 Margen de los C1asicos, Op. cit. , p. 11
45-Azor:ln, Op. cit., II, 943
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